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Feast of All Saints 1981
To the Visitors of the Congregation
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
I am writing this letter to you in order to communicate
to you some of the decisions which with the Council I took
last week when we spent four days reviewing the state of the
Congregation throughout the world.
VISITORS MEETING
It seemed good to us that we should have a meeting of
all the Visitors early in 1983. The principal purpose of this
meeting would be to strengthen in the Congregation its sense
of mission and identity within the Church. Consequently, the
theme for this meeting will be twofold:
a. Our ministry of preaching missions to the people.
b. Our ministry to the clergy.
This meeting of Visitors will take place from the 10th of
January to the 25th of January 1983 and its venue will very
probably be a city in South America. Later I will give you
more precise details when a committee (which is being set up)
will have met and discussed the organization of this meeting
which, I hope, will be of assistance to you in your task of ani-
mating your Province according to the ideals of St. Vincent.
PROVINCIAL ASSEMBLIES
No doubt all of you have been planning, and indeed a
few of you have even held a Provincial Assembly. At our
Council meeting last week we thought it would be helpful if
each Visitor with his Council studied closely the articles of our
Constitutions and Statutes relating to the formulation of Provin-
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cial Norms. To facilitate your task, I am appending to this
letter a list of articles of our Constitutions which have a bearing
on the formulation of Provincial Norms. I would also like to
make two further suggestions:
a. That in the redaction of your Norms, you follow as
far as possible the order of our Constitutions and
Statutes (1980).
b. That with the Norms which you send here for approval





I wish to thank you for your letters and for the news from
your Province which you have been sending to us here in the
Curia. It would certainly help us in our task of animating the
Congregation if each Visitor wrote a short report annually on
the state of his Province as he sees it. For our part, we've been
thinking about new means of circulating news about the Con-
gregation, so that the consciousness of belonging to a universal
Congregation would be heightened in Confreres' minds.
I hope to write a short, personal letter to each Confrere in
Advent. After reflection with the Council, I will write a longer
one in January. The theme of this letter will be Stability.
I have nothing more for this letter. Thanks again for the sup-
port you've been giving us here in the Curia in so many ways
and be assured that you will always be welcome in this house
at any time of the year. Commending myself to your prayers,
I remain in the love of Our Lord,
REFERENCES:
Art. 52:
Art. 73 & 1:
Art. 75 & 2:
Art. 81:
Art. 89 & 4:
Art. 90:
Art. 120 & 1:
Art. 127 & 1:
& 2:
Art. 206 & 1:
& 2:
Art. 245 & 3:
& 7:
Art. 248 & 2:
& 3:
circa norm as paupertatis.
circa initium seminarii interni.
circa particularia bonorum propositorum.
circa particularia in emissione votorum.
circa particularia suffragiorum.
circa obligationem concedendi ius ad celebrandas missas
propriae intentioni.
circa creationem commissionis formationis.
circa tempus duration is seminarii interni.
circa momentum in quo collocetus tempus seminarii interni.
circa nominationem assistentis et oeconomi localis.
circa designationem consiliorum domus.
circa modum rationem dandi de administratione.
circa relationem Provinciae a oeconomo provinciali dandam.
circa expensas a Visitatore faciendas.
circa expensas a superiore locali faciendas.
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To Each Confrere in the World
ROMA Advent 1981
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
From my room here in Rome, I can just see in the distant horizon
the cupola of the dome of St. Peter's through the branches of some
Roman pines. When my eye catches sight of it, I invariably think of
the wealth of history that lies beneath that cupola and of the bones of
Peter which shelter under it. Then my mind travels to the Lake of
Galilee and across the hill country of Judea to Bethlehem where Jesus
Christ was born of the Virgin Mary. At times I find myself reflect-
ing on the contrast between the massive magnificence of St. Peter's and
the simplicity of life beside the Lake of Galilee and of the still starker
simplicity that surrounded the birth of Jesus in a cave at Bethlehem.
Yet that contrast is pale in comparison with the contrast that is
to be found within the Incarnation itself. In human experience there
is no greater contrast than that within the dimensions of onefrail human
body there should be found « the fullness of Him Who fills the whole
creation». (Eph. 1:23).
St. Vincent in his day saw contrast between the rich and the poor
and what he brought to both was the fruit of his reflection on the
mystery of the Incarnation. He had reflected on the fact that Jesus
Christ, being rich, became poor for our sake. (2 Cor. 8 :9) Then he
decided to go and do likewise himself. The mystery of the Incarnation
was the permanent inspiration of St. Vincent's life. It must be ours,
too. We shall only fully see Christ in the poor when we have fully
seen God in Christ. That is why all that we do and say will have
meaning only if it is born of our relationship with Jesus Christ, truly
God and truly man. What we bring to the poor must be more than a
program for the betterment of their material and economic condition.
We must bring something of the peace, the joy and the spiritual freedom
which we ourselves have experiencedfrom being present to Jesus Christ
through prayer and the sacraments of the Eucharist and Penance.
I do hope that you will have a happy Christmas. The poor are
never closer to the Christian than at Christmas time. I hope that through
giving some time this Christmas to the poor and lonely (often a listen-
ing heart is of more value than money), you will have enriched the
lives of some of those millions of people who have so much less to eat
than we have, and so much less to live for.
I shall write again to you at the end of January. Meantime I
commend the Little Company and myself to your prayers. In the love









DIEs-NOMEN OFFICIUM DOMUS PROVINCIA
Septembris 8
BOONE P. Superior 1/3 Leuven 30 Belgica
FUNKE J. Cons. Provo 1/3 Costaricana
GRUNDTKE J. Cons. Provo 1/3 Costaricana
KOCH B. Cons. Provo 2/3 Costaricana
DRUG B. Cons. Provo 2/3 Costaricana
Septembris 15
BOUVIER A. Superior 1/3 Amiens 20 Parisiensis
VANDENTERGHEMJ. Superior 1/3 Metz 10 Parisiensis
CHOJNACKI H. Superior 2/3 Odporyszoui //0 Poloniae
STRYCHARZ S. Superior 1/3 Krakoto-Kleparz 90 Poloniae
PAWLOS M. Superior 1/3 Slubice 140 Poloniae
WYSZYNSKI T. Superior 1/3 Warszawa 170 Poloniae
DYMEK S. Superior 1/3 Vitry 21 Poloniae
Septembris 25
GUTIERREZ T. Visitator 1/3 Argentina
Septembris 30
WITZEL G. Cons. Provo //3 Germaniae
LOPEZ BOUZASJ. Superior 2/3 Mexico 120 Mexicana
Octobris /2
MARTIN D. Superior 1/3 Houston 10 S.A.F. Merid.
PRADZYNSKI V. DFC Warszawa //6 Poloniae
DULUCQ. R, Superior 2/3 Paris /0 Parisiensis
LUSARRETA J. DFC Granada 2/6 Matritensis
ERMERS J. Vice- Visitator 1/3 Aethiopica
GARciA D. Superior 1/3 Avila 40 Matritensis
GARciA E. Superior 3/3 Potters Bar 200 Matritensis

































































































































Superior 1/3 Roma 100
Superior 1/3 Wien 50
DFC Venezuela 2/6
Sup. 1/3Econ.Prov. Eastwood 30
Superior 1/3 Bathurst 20
Superior 1/3 Malvern 50
Superior 1/3 Medina 40
Superior 2/3 Mosgiel 100
Superior 2/3 Natovi 90
Superior 1/3 Rostrevor 60
















































































































No. NOMEN DOMUSCONDICIO DIES OB. AET Voc.
45 GALLIGAN Gerard Sacerdos 8- 9-81 Scheffield 160 70 41
46 ALBERDI Ignacio Sacerdos 11- 9-81 Los Angeles 210 58 42
47 BELLIN Jacques Sacerdos 18- 9-81 Bondues 30 56 32
48 GARCIA Joaquin F. Sacerdos 5- 9-81 Philadelphia 10 87 64
49 WIELAND Francis Sacerdos 23- 9-81 Jamaica 90 70 48
50 SWEENEY Charles P. Sacerdos 28- 9-81 Philadelphia 180 73 47
51 VERMEULEN Piet Sacerdos 24- 9-91 Panningen 10 86 56
52 GREMAUD Andrew Frater 25-10-81 Perryville 90 65 44
53 KOTLINSKI Stanislaw Sacerdos 1-10-81 Warszawa 170 74 57
54 TEODOROWSKI Pawel Sacerdos 27-10-81 Grodkow 40 69 53
55 PRZEWOZNIAK Stanislaw Sacerdos 31-10-81 Vitry 210 71 49
56 McBRIDE Joseph A. Sacerdos 9-11-81 Princeton 190 65 44
57 SOMMAR Paul J. Sacerdos 2-11-81 Philadelphia 10 64 43
58 AaSIL Louis Sacerdos 9-11-81 Panningen 10 50 30
59 ANDRE Louis Sacerdos 10-11-81 Colombier 40 60 40
60 Enrsca Leo Sacerdos 11-11-81 San Antonio 70 68 49
61 SAN LUIS Luciano Sacerdos 13-11-81 Calumpang 40 73 57
62 MASON William Sacerdos 25-11-81 Philadelphia 10 73 60
63 LEOZ Gerardo Sacerdos 28-11-81 Madrid 10 77 61
64 FLYNN William Sacerdos 23-12-81 Perryville 90 68 51
65 GARCIA Benito Sacerdos 7-12-18 Los Milagros 120 60 41
66 FRANCO Vicente Sacerdos 27-12-81 Madrid 10 82 65
67 MUNARRIZ Juan Sacerdos 29-12-81 Madrid 10 79 61
68 KOLLO Gabor Sacerdos 27-11-81 Oradea 10 68 51
69 SZOLGYEN Geza Sacerdos 12-12-81 Hungary 73 55
70 VENTURINO MARCO Sacerdos 21-10-81 Savona 120 74 57
71 SZCZEPANSKI Teofil Frater 20- 4-81 Krakow 80 75 56
72 BARBARIN Esteban Sacerdos 8-12-81 La Habana 10 76 60
73 RUBIM Salvador Sacerdos 8- 8-81 Rio de Janeiro 10 90 72
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EN CETTE ANNEE DU QUATRICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE SAINT VINCENT





Rev. Frederick J. Easterly, C.M.
Vincentian Studies Institute
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
Dear Father Easterly:
May the grace of our Lord be with us forever!
The birth of Vincent de Paul in 1581 was not an event that drew
world-wide attention, nor was it a cause of rejoicing beyond the limits
of the tiny village of Pouy in the southwestern part of France. Yet,
four hundred years later, it is an occasion that is being celebrated in
cities, towns and villages throughout the world; his birth is proclaimed
in stately cathedrals, in chapels of religious men and women in widely
separated nations of the world, as well as in humble places of worship
in dioceses,parishes and missions everywhere.
The universal acclamation given to St. Vincent today arises from a
recognition of the effects his life and deeds have had on the Church in
general over these four hundred years and on the lives of millions of
people which have been touched and enriched by his achievements, his
virtues and his humble example of daily living.
St. Vincent is revered as the Lux CIeri et Pater Pauperum
- the Light of the Clergy and the Father of the Poor. These titles
cause us to reflect on his impress upon the formation and direction of
the clergy of his day which is continued to our own day. A zealous
and dedicatedpriesthood modeled on that of Vincent de Paul will most assur-
edly perpetuate a people of God who will see in their fellowmen, especially
the poor, the image of Christ, the Son of God. This recognition of
Christ in the materially poor, in those who are suffering from spiritual
poverty, those who are socially, politically and intellectually impoverished
must motivate all of us as children of God and members of the human
famii»,
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The heritage which we enjoy today because of the life and work
of St. Vincent de Paul has been entrusted to us by God so that we
can transmit it to future generations. If we are to do this effectively,
it is necessary to know more deeply and appreciate more highly and live
more authentically what St. Vincent loved and taught during his earthly
span of life.
The fruits of research on St. Vincent and on the history of his
communities which appear in the pages of Vincentian Heritage are
not only a fitting 400th birthday tribute to him, but will do much to
inspire many in the future to love what St. Vincent loved and do what
he taught. May the blessing of God be upon this work - its editors,
contributors and readers.








10 de ocuubre de 1981
ALOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO VICENCIANO
DE VOLCAN (CHIRIQUI - PANAMA)
COHERMANOS DE LA CONGREGACION DE LA MISION,
HIJAS DE LA CARIDAD Y SEGLARES DE
APOSTOLADO VICENTINO
Muy estimados todos ustedes,
La gracia de Nuestro Senor Jesucristo sea siempre con nosotros!
Manana se cumplen los diez y nueve aiios de cuando el Papa Juan
XXIII inauguraba el Concilio Vaticano II. Pienso que cada uno de
nosotros recordard d6nde se encontraba entonces, cuando los Obispos
entraban procesionalmente en «San Pedro », para un Concilio que,
muchos de ellos creian, no seria de larga duraci6n. Como sabemos todos,
los trabajos del Concilio no se terminaron sino en diciembre de 1965.
Y de il bien se podria decir que, en realidad, no ha sido todavia com-
pletado.
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Para nuestras propias vidas personales y para realizar nuestra
vocaci6n vicenciana hoy dia, nos esforzamos en seguir la direcci6n que
eL Espiritu de Dios seiialaba a la Iglesia durante Las sesiones del Con-
cilio Vaticano. El encuentro que estdis celebrando en Volcdn (Chiriqui -
Panama) no tiene mas que este obJetivo, a saber: ayudar a todos a
buscar la inspiraci6n en la vida y en la mente de San Vicente para
responder, con mayor plenitud y mas autenticamente, a la ooz del Espiritu
Santo que es «ignis, cdritas et spiritualis unctio» (fuego, caridad y
suavidad espiritual).
Era como un don de San Vicente que fuera, como lo ha descrito
Daniel Rops, «un constructor de la Iglesia moderna». Ojala, lo que
ustedes dirdn, planeardn 0 lo que hagan durante estas Jornadas cons-
truya a la Iglesia, «la cual es el Cuerpo de Cristo », en estos ator-
mentados paises donde cada uno de ustedes labora en la actualidad.
OJaLa! al construir esta Iglesia moderna, no olviden, les ruego, la obser-
vaci6n de San Vicente cuando dice que «un hombre, et solo, hace mas
que diez al poner Dios su mano en el trabaJo». Por este motivo pienso
que lo recordareis para realizar un buen trabaJo POI' Dios y con Dios
y, asi, alcanzar un exito feliz. Jesucristo nos dice: «sin Mi, nada
podeis hacer» (In., 15, 5).
Animo, pues, para una clara mirada y nuevas formas con el fin
de responder alas necesidades de los pobres a Los cuales estais sirviendo.
TrabaJad con constancia, pero con serenidad, en favor de ellos, siguiendo
siempre el espiritu del Evangelio y las enseiianzas del Papa Juan Pablo
II. Con San Vicente les digo: «estad seguros que Las mriximas de
Jesucristo y los ejemplos de su vida no nos lleoan nunca al desastre,
sino que dan su fruto a su debido tiempo» (de una carta al P.B.
Codoing, de 5 agt. 1642, cJ. Coste II, p. 281).
Estoy contento que nuestro cohermano, el P. Jose-Oriol Baylach,
haya aceptado ser mi representante en estas sesiones promovidas POI' la
CLAPVI. Merced a la experiencia que tiene il de la America Latina,
conoce bien Losproblemas y Las dificultades con Las que debeis enfren-
taros en uuestro apostolado. Estoy como ya esperando Las impresiones
que me traerd a su regreso aqui, aRoma.
He escrito bastante y me quedo aqui para no retardar el desarrollo
de vuestros trabaJos. Recuerdenme en uuesiras oraciones como yo lo hago
por ustedes todos.
En el amor de Nuestro Seiior, quedo, de ustedes, affmo. en San
Vicente,
Richard McCullen C.M.
Superior General de la C.NI.
y de las Hijas de la Caridad
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II. - HOMILIAE
Le T.H.P. Richard McCullen
en pelerinage a Folleville, Ie 29-9-1981
Mes chers Confreres,
Mes bien cheres Soeurs,
Laissez-moi tout d' abord, vous dire combien je suis sensible a
votre bonte qui vous amine, ici, aujourd'hui, pour celebrer avec moi la
sainte messe a Folleville.
C'est ma premiere visite au Berceau de la Congregation de la Mission.
Cette annee, la pensee et le coeur de millions de gens se tournent vers
le pays qui vit naitre Saint Vincent.
Cependant, tant que dure la Congregation de la Mission, nous
devons tourner nos pensees et nos coeurs, avec reconnaissance, uers Folle-
ville. Qui est et restera le berceau de la Congregation. Saint Vincent
lui-meme estimait que c' etait a Folleville que Dieu avait suscite dans
la vie de son Eglise la Congregation de la Mission. Il est significatif
que, dans ses ecrits et ses paroles, Saint Vincent est tris precis au sujet
de la date de naissance de la Congregation.
Certains documents nous donnent les dates de la naissance et de
l' ordination de Saint Vincent. Mais c' est de la bouche mime du Saint
que nous apprenons la date de la naissance de la Congregation. Ecoutons
Saint Vincent lui-mime, d'un I1ge deja aoance, rappelant l' evenement:
« C' etait au mois de janvier 1617 que cela arriva; et le jour de la Con-
version de Saint Paul, qui est le 25. Madame de Gondi me pria de
faire une predication en l' eglise de Folleville pour exhorter les habitants
a la confession generale; ce que je fis. Je leur en represeniai l'impor-
tance et l'utilite, et puis je leur enseignai la maniere de la bien faire;
et Dieu eut tant d' egard a la confiance et a la bonne foi de cette Dame:
(car le grand nombre et l' enormite de mes peches eussent empeche le fruit
de cette action) qu'il donna la benediction a mon discours; et toutes
ces bonnes gens furent si touches de Dieu, qu'ils venaient tous pour
faire leur confession generale. Je continuai de les instruue et de les
disposer aux sacrements, et commencai de les entendre. Mais la presse
fut si grande que, ne pouvant plus y suffire avec un autre pritre qui
m'aidait, Madame envoya prier les Reverends Peres Jesuites d'Amiens
de venir au secours; et en ecrivit au Reverend Pere Recteur, qui y vint
lui-mime, et, n' ayant pas eu le loisir d'y arriter que fort peu de temps,
il envoya, pour y travailler en sa place, le Reverend Pere Fourche, de
la mime Compagnie, lequel nous aida a confesser, precher et catechiser,
et trouva, par la Misericorde de Dieu, de quoi s'occuper. Nous fumes
ensuite aux autres villages qui appartenaient a Madame en ces quartiers
La, et nous fimes comme au premier. II y eui grand concours et Dieu
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donna partout sa benediction. Et voila le premier sermon de la Mission
et le succes que Dieu lui donna le Jour de la Conversion de Saint Paul;
ce que Dieu ne fft pas sans dessein en un tel Jour» (Coste XI, p. 4, 5).
Autre fait significatij, le 17 mai 1658, au cours de la touchante
conference qu'il donna, en distribuant, avec tant d'amour, les exemplaires
des Rigles Communes, son esprit le ramena a Folleville et au sermon
qu'il y avait donne, quelques quarante ans plus tot.
Le sujet de ce sermon de Janvier 1617 etait sur la conversion authen-
tique. C'etai: le recit d'une totale conversion obtenue par Saint Vincent
au chevet d'un moribond qui se reprochait des confessions sacrileges. Il
12' est pas exagere de dire que la Congregation de la Mission a ete fondee
sur l'idee de conversion. La conversion est la pierre fondamentale de la
Congregation pour precher la conversion totale aux pauvres gens de la
campagne, Et non seulement de la precher, mais de la vivre.
La renouveau dont on parle tant de nos jours, qu' est-ce? sinon un
effort perseverant, par la grace de Dieu, au nuieau personnel et au
niveau communautaire, vers la conversion totale et authentique.
Dans cette experience, ne perdons pas de vue la crainte du Seigneur
qui est le commencement de la Sagesse. Et la raison pour laquelle
j'auance cela c'est que Saint Vincent lui-meme nous dit que lorsqu'il
prechait la «Conversion Authentique» il insistait sur la crainte du
Seigneur.
« Nous nous en allions ainsi tous trois, precher et faire la mission,
de village en village. En partant, nous donnions la clef a quelqu'un des
voisins, ou nous-mhnes, nous priions d' aller coucher la nuit dans la
maison. Cependant je 12' avais pour tout qu'une seule predication, que Je
toumais de mille facons : c' etait de la crainte de Dieu» (Coste, XII, 8).
J' ai l' air de m' adresser seulement a mes Confreres et d' oublier les Filles
de la Charite: de parler pour les hommes et d'ignorer les femmes.
Permettez-moi, par consequent et en guise de reparation de dire un
GRAND MERCI a Madame de Gondi; en un certain sens peut ctre
consideree comme veritable fondatrice de la Mission.
Quant aux Filles de la Charite permettez-moi de rappeler qu'en
septembre 1620 Saint Vincent ecrunt et obtint l' autorisation pour «La
Charite des Femmes de Folleville, Paillart et Sereoillers »,
Le reglement commence par ces mots: «L' association de la Charite
est instituee pour nourrir tous les pauvres malades du lieu OU elle sera
etablie, procurer que ceux qui tendront a la mort partent de ce monde
en bon etat et que ceux qui gueriront fassent resolution de ne jamais plus
offenser Dieu, et aussi pour honorer Notre Seigneur Jesus en la personne
des pauvres, finalement pour accomplir son commandement de nous aimer
les uns les autres comme il nous a aimes » (Coste, XIII, 475).
Que Dieu nous accorde a tous ici auJourd' hui la grace de vivre
conformement a cet ideal. Amen.
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Le Cardinal Roger Etchegaray, A rcheoique de Marseille, a
Buglose, 13 septembre 1981.
Chers Amis,
Notre-Dame de Buglose... Le Berceau... Comme voisin et
meme compatriote (Basque et Gascon sont si proches!), vous
me permettrez d'evoquer tout d'abord ce que ces deux noms
reveillent en moi de souvenirs intimes.
BUGLosE:c'est ma mere qui m'a conduit tout enfant en pele-
rinage a ce sanctuaire marial, pour la meme fete du 8 sep-
tembre. Je ne sais comment, depuis Espelette, ma mere s'etait
inscrite au pelerinage de Saint-Esprit de Bayonne, autrefois
paroisse landaise. Et apres un derni-siecle (deja l] je retrouve
avec la meme ferveur enfantine la Vierge a la tete penchee
du cote du coeur.
LE BERcEAu:c' est mon pere qui en etait fier, quand, un jour,
je lui fis remarquer qu'il etait ne la meme annee que saint
Vincent de Paul, a trois siecles de distance... et il ajoutait:
« Mais ... , saint Vincent est plus jeune que moi, car sa Charite ne mourra
jamais ». C'est presque du saint Paul: nos parents, vos parents
etaient pres des theologiens, des mystiques bien souvent, sans
le savoir.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes la
comme le poete de la Vierge, a midi: « Je n' ai rien a offrir et
rien a demander, je viens simplement, Marie, pour vous regarder, simple-
ment paree que vous etes Marie, simplement parce que vous existez: Mere
de Jesus-Christ, soyez remercieet ». Et soyez remerciee, Marie, de
Vous effacer ce matin pour nous laisser admirer celui qui fut
un des plus grands disciples de Votre Fils Jesus, Vincent de
Paul, votre compatriote et voisin dont vous avez suivi les gamba-
des enfantines parmi les troupeaux de pores et de moutons, et
que Vous avez souvent debusque derriere les haies ou il aimait
se coucher. Mais, a vrai dire, quand Vincent vivait a Ranquines,
vous etiez vous-meme cachee, oubliee par l'histoire et par les
hommes; on ne vous avait pas redecouverte encore.
Vincent de Paul, qu'a-t-il a nous dire aujourd'hui?
Tous ces temps-ci, ses fils les plus savants de sa famille
spirituelle et de la Societe de Borda s'ingenient a nous faire
mieux connaitre son visage, son message et ses initiatives aussi
nombreuses que les dunes landaises. Le quatrieme centenaire
de sa naissance nous engage davantage dans ce que le Pape Jean-
Paul II vient d' appeler I'itineraire fascinant de sa vie, un «ITINE-
RAIREFASCINANT», oui! Et ce matin, sans crainte de nous lasser,
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nous contemplons une fois de plus Ie Saint de la Charite. S'il
revenait dans Ie monde aujourd'hui (c'est la question classique),
que ferait-il parmi nous? Cette question m'a ete posee hier
par un journaliste.
Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Je ne sais pas. II ne Ie
sait pas lui-meme. Mais je sais qu'il inventerait du neuf avec
son flair de Gascon avise, II avait dit un jour: «L'amour, c'est
inventif jusqu' a L'infini! ».
Chers pelerins, saint Vincent de Paul doit nous aider a
rehabiliter la Charite qui est aujourd'hui suspectee, maitrisee
souvent meme par la Justice. A notre epoque, parler de justice,
ca fait jeune; mais parler de charite, c;a fait vieiUot. Certains
pensent meme que la justice sociale rend la charite inutile et
desuete. II est vrai que la charite d'aujourd'hui, c'est la justice
de demain, et nous devons tout faire pour faciliter ce passage.
Mais il est aussi vrai que La charite affine notre regard, elle permet
de detecter des coins jusqu'ici inconnus, de reperer des hommes
sans voix que la justice d'elle-meme n'aurait jamais pu deceler.
Dans un siecle OU richesse et misere coexistent insolemment,
sans que personne n'y prenne garde, le regard per cant d'amour
du berger de Pouy a su reperer les nombreux Lazare de toutes
sortes qui campaient aux portes de I'indifference, voire de
1'inconscience. La charite defrich« ainsi des espaces qu' elle Livre ensuite
a La justice, mais sans pour autant se retirer. Car La charite doit de-
meurer au coeur de La justice, au coeur mime des combats de La justice.
Depassant le froid equilibre des droits, la charite puise dans
l'amour de Dieu des forces creatrices pour aimer les autres au-
dela de toute justice.
En bref, fa charite permet a La justice de se depasser sans cesse
et de se tenir haLetante. Le partage par amour met davantage en commun
que le partage par devoir.
Saint Vincent de Paul a pu ainsi lever, comme un chasseur ...
(tiens, c'est aujourd'hui, je crois, l'ouverture de la chasse!), saint
Vincent de Paul a pu lever comme un chasseur sur ses routes,
tant de miseres et tant de generosites,
S'il a pu Ie faire, c'est parce qu'iL conjuguait La charite au
present, dans le creux du quotidien et non dans les nuages des reves.
II n'a pas choisi ses pauvres; ce sont les Pauvres qui l'on choisi!
II est parfois plus facile, plus commode de se sentir solidaire
des miseres lointaines que I'on ne cotoie pas et qui ne nous
derangent pas tellement, que de se rapprocher du prochain le
plus proche qui lui nous derange toujours, Ie prochain de sa
famille, de son village, de son pays ... n'est-ce pas?
Mais la famille vincentienne des Fils et des Filles de la Cha-
rite, des Pretres de la Mission repandus dans Ie monde entier
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(je ne peux pas citer tous les pays ou ils sont, mais comment
ne pas penser a l'Iran et aussi, pourquoi pas, a la Chine?),
cette grande famille de saint Vincent nous rappelle que les
pauvres sont de plus en plus nombreux a travers Ie monde,
malgre tant d'initiatives intelligentes, genereuses, concertees,
malgre deux decennies du developpement, loin de reculer, la
faim gagne du terrain: 800 millions d'etres humains sont re-
connus aujourd'hui en etat de pauvrete absolue. Et, ces jours-ci,
a Paris, 31 pays sont epingles parmi ceux que l'on appelle pudi-
quement les «moins avances », Pire encore, l' aggravation de la
pauvrete n'est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative. On
ne cesse de Ie repeter: les riches deviennent de plus en plus riches,
et les pauvres de plus en plus pauvres.
Alors, on tire la conclusion: «Eh bien! partageons davan-
tage! Oh! allez, donner un peu plus, cela ne va pas t'empecher
de vivre; tu n' en mourras pas pour autant! ca peut meme t'aider
a sortir de la propre crise de ton pays! »,
Saint Vincent de Paul, lui, nous apprend que, comme chre-
tiens, nous ne pouvons pas nous contenter d'un calcul de type
politique ou economique ... Non! Car l'Evangile nous demande
de donner toujours plus, sans compter, n'y eut-il qu'un seul
pauvre dans Ie monde entier.
Et surprenons Monsieur Vincent en train de partager. Ce
sont deux mains ouvertes, qui ne savent plus si elles donnent
ou si elles recoivent ; car, alors seulement, Ie pauvre lui-meme
se surprend en train de partager et de donner. II n'y a pas de
vrai partage que dans la pauvrete et il n'y a de vraie richesse
que dans Ie partage.
Ainsi se manifestent I'actualite et l'urgence du message de
saint Vincent de Paul. Ce monde ou le raffinement des ordina-
teurs n'a pas supprime la violence la plus primitive, ce monde
qui sort de l'ere des famines pour entrer dans celle du deses-
poir, ce monde a un besoin pressant de Vincent de Paul, de saint Vincent
de Paul, c'est-a-dire d'un homme qui a temoigne de sa foi autant
que de sa charite, ou plutot qui a temoigne de sa foi au coeur de
sa charite. Certes, Ie chretien sait que la charite ne peut jamais
etre un moyen, la charite constitue une valeur absolue, on ne
peut la faire servir a autre chose, meme pas a la religion. Ce-
pendand il faut ajouter aussitot que ce serait une autre facon de
manquer a la charite et a la justice que de voiler systematiquemeni au
prochain le bien supreme dont on dispose, celui de sa Foi. II serait
absurde de vouloir a tout prix manquer a ce ternoignage de la
Foi. Cacher ce qui nous rend chari tables, ce serait meme man-
quer a une justice plus haute, car la pro chain a Ie droit de
savoir ce qui nous pousse vers la Charite, Celui qui nous pousse,
- 331-
Ie Christ, vrai Sauveur des hommes, Ie seul qui puisse combIer
Ie coeur des hommes.
II est temps de m'arreter, car beau coup parmi vous sont
debout. Alors je reviens a. la Vierge de Buglose.
Vierge de Buglose, merci de m'avoir laisse le temps d'evoquer
le souvenir de votre compatriote et voisin, Monsieur Vincent.
Reprenez vite maintenant votre place de maitresse de maison
parmi nous. Vous qui chaque jour avez du apprendre a. dire
oui au Seigneur, car ce n'est jamais tout a. fait pareil, apprenez-
nous au jour le jour a. repondre a. tout appel, comme les cloches
de votre beau carillon!
Et quand, en echo a. votre parole de Cana : «Faites tout
ce qu'll vous dira », resonne a. nos oreilles la parole de Votre
Fils au Cenacle: «Faites ceci en memoire de moi », puissions-
nous ne pas oublier que l'Eucharistie et le lavement des pieds, le
Sacrement de l' Autel et le Sacrement du Frere, constituent les deux faces
du mime mystere comme l' avait si bien compris Vincent de Paul. Amen!. ..
Le Cardinal Aloisio Lorscheider, archeotque de Fortaleza, au
cours de la concelebration it la cathedrale, le 27 septembre 1981.
Se aqui estamos esta noite, no termino dos festejos do 40
Centenario de nascimento de Sao Vicente de Paulo, e tambem
por motivo de gratidao de toda Arquidiocese aos Padres Laza-
ristas, Irmas da Caridade e toda Familia Vicentina.
Quanto bem os Lazaristas fizeram em todo Ceara! Espe-
cialmente aqui entre nos atraves da formacao de clero, durante
tantos anos!
Quanto bem nao fizeram as Irrnas da Caridade! A gente
sabe que urn dos primeiros colegios foi 0 da Imaculada. Quanto
bem nao fizeram os Vicentinos e Senhoras da Caridade! Por
isso, queremos agradecer, e claro, a Deus, porque como dizia
Sao Vicente, que tinha tao fixo diante de si que todo bem
procede do alto. Se nos fazem mos algum bern, nos 0 devemos a
Deus, mas tambem e muito cristae que agradecamos a toda
esta grande Familia Vicentina por seu trabalho realizado.
Se estamos aqui agradecendo a Deus e a todos aqueles que
nesses anos aqui trabalharam, dedicaram-se e se sacrificaram.
Muitos deixaram paginas tao gloriosas na Historia Eclesiastica
do Ceara, tamben queremos considerar este 40 Centenario de
nascimento de Sao Vicente de Paulo como 0 inicio de uma
nova caminhada, porque Sao Vicente certamente esta a nos
dizer que nao nos devemos contentar apenas em recordar os
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grandes feitos dos outros, mas que devemos realizar os mesmos
feitos e ainda maiores com a gracya de Deus. E' una retomada
de caminho.
Que este 40 Centenario seja de muitas bencaos para toda
a Familia Vicentina. Deseja-se urn reflorescimento, urn revigo-
ramento de toda esta familia que, ja durante tantos seculos,
realiza na Igreja, tantas boas obras.
Quando a gente olha urn poueo, gostariamos que realmente
se pudesse ver, novamente, na obra da santifica cao do clero
aqueles que aqui estiveram em sua missao at raves de seu Fun-
dador. A gente sabe 0 empenho que Sao Vicente teve na forma-
c;ao do clero.
Nos que estamos aqui, hoje, a noite, deveriamos tomar
quase a peito, tomar urn compromisso muito serio de nos inte-
ressarmos mais pelas vocacoes, pelos sacerdotes, porque a obra
da Igreja, querendo ou nao, depende em grande parte da obra
sacerdotal. Rezamos num dos « ereios », num dos simbolos, que
eremos na Igreja, una, santa, catolica e apostolica. Portanto, a
Igreja e apostolica, e fundata sobre os Apostolos, 0 apostolo
Pedro e os demais apostolos e com eles os sacerdotes do mundo
inteiro. Todos fazem parte desta apostolicidade da Igreja. Por
isso, urn fundamento da Igreja, uma das notas caracteristicas,
'uma das propriedades da Igreja e a sua apostolieidade, aquele
elo que faz de Cristo, pelos apostolos e agora pelo Papa, Bispos
e Saeerdotes e assim chega a todo 0 corpo da Igreja, a todo
Povo de Deus.
Nunea podemos perder de vista a importancia que tern 0
clero para a vida da Igreja. Sei que hoje estamos muitas vezes
preoeupados em deserelicalizar a Igreja. Quando falamos em
descrelicalizacao, devemos entender muito bem esta palavra. A
gente nao quer dizer com isso que nao deve haver 0 clero, 0
que se quer dizer e que 0 clero nao domine 0 povo de Deus,
que 0 clero nao seja dominador do povo de Deus, como alias
ja diziam os apostolos; a gente nao deve dominar a fe des
fieis, isso nao, mas precisamos que oficialmente 0 nome de Cristo
anuncie a palavra de Deus, a celebre nos sacramentos e sempre
repassem os homens aquilo que Jesus ensinou.
A missao apostolica que Sao Mateus nos conservou no final
de seu evangelho e urn testamunho claro dio que deve ser para
a Igreja de Deus e para os homens do mundo inteiro, aqueles
a quem chamamos apostolos: 0 Papa, os Bispos e os Sacerdotes.
Depois em nossos dias, seria tao importante que tomassemos
muito a serio este problema que e urn verdadeiro drama, 0
problema dos pobres.
Sao Vicente, no seu tempo - seculo XVII - portanto, ja
ha 400 anos atras, sentiu muito vivo esse problema.
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Naquela epoca, a Franca nao era urn pais tao adiantado.
Ravia muitos dramas, muitas guerras, fome, miseria, doenca,
muitos indigentes. E Sao Vicente se dedicou de corpo e alma,
usando os mesmos argumentos que temos hoje: «Jesus pobre,
da pobre Nazare, pregando naquela sinagoga e dizendo-se
«enviado para evangelizar os pobres ». Era un texto que S.
Vicente tambem acentuava.
Sabemos que Jesus nasceu pobre, e precisamente sua morte
na cruz, como ainda ha poudo disseram os Bispos em Puebla,
e justamente a expressao maxima da pobreza de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Assim tamben aquele texto da carta aos filipenses,
em que S. Paulo pede que tenhamos os mesmos sentimentos que
tinha 0 Cristo Jesus. Sao Vicente poderia subscrever e certa-
mente subscreveu totalmente este texto, porque ali 0 que vemos,
e que Jesus tao grande se fez tao pequenino, 0 menor de todos
e tomou a condicao de pobre, convivendo com os pobres, sendo
toda vida pobre, sempre mais pobre e de pais analfabetos. Ele
quis assim mostrar que a grandeza do hornem esta na humil-
dade. Assim entramos numa virtude em que Sao Vicente tanto
insistia, a virtude da humildade. Ele mesmo dizia que nao im-
portavam os aplausos, os elogios dos homens, mas importava
muito mais 0 desprezo 0 pejo, a ignominia, mesmo para toda
a Companhia, ainda que fosse desprezada, que seus membros
fossem considerados como os mais ignorantes, que tudo ia mal,
em desordem, deviamos nos alegrar, pois quanta mais humildes
formos, maior sera a obra de Deus realizada por nosso inter-
medic. Temos at uma palavra que explica 0 zelo de Sao Vicente
pelos pobres. Precisamos ser muito humildes, renunciar muito
a nos mesmos, devemos nos esvaziar. Sao Vicente recordava
precisamente aquela passagem de Sao Mateus em que Nosso
Senhor se identifica com os pobres.
Os Bispos, em Puebla, recordaram que todos os cristaos,
sem excecao, devem se identificar com 0 Cristo pobre. Hoje,
mais do que no tempo de Sao Vicente, temos a nocao muito
clara de que a pobreza em que nos encontramos e fruto de
uma injustica institucionalizada, de uma estrutura, nao urn fato
que acontece por acaso, nao urn fato transitorio, mas perma-
nente, contrario ao evangelho, fruto de urn sistema, contrario
a vontade do Pai.
Dizia Joao Paulo II, em Puebla: «e urn insulto a gloria
de Deus e a honra que se deve ao Criador, 0 luxo dos poucos
e a miseria dos muitos ». 0 mesmo Papa ainda afirmava que
infelizmente 0 luxo de poucos e a miseria de muitos e provo-
cada por certos mecanismos que produzem ricos cada vez mais
ricos e pobres cada vez mais pobres. Por isso a nossa tarefa e
muito dificil. Nao se trata apenas de reformar 0 sistema, de
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melhorar uma situacao, mas de mudar, de transformar uma
situacao. Nos encontramos para isso muita oposicao, porque
pessoas que estao bem instaladas, bem acomodadas, pessoas que
estao bem dentro do sistema e que usufruem das vantagens do
sistema, passam a ser infelizmente, muitas vezes insensiveis aos
clamores que fazem justamente estes cora coes, estas vidas pobres
que nao ha mais para quem apelar, que esperam a cada mo-
mento poderem ficar livres de uma situacao em que se sentem
oprimidos, escravos.
Sao Vicente, portanto, subscreveria em cheio esta opcao
profetica, solidaria pelos pobres em vista de uma libertacao
integral.
Quando a Igreja toma esta linha que e diretriz de toda a
America Latina, ela nao faz isso para jogar pobres contra ricos
nem ricos contra pobres. A Igreja nao quer, nao quis e nunca
vai querer lutas de classes. Tambem a Igreja nao quer isso para
que 0 pobre se torne rico nem que io rico se torne pobre. Esta
nao e a inten cao da Igreja. 0 que a Igreja quer e que nos
tornemos uma sociedade onde reine a justica, a fraternidade,
a solidariedade. A Igreja quer uma situacao crista e nao anti-
crista, una situacao evangelica e nao anti-evangelica, Uma
situacao da alian ca de Deus e nao uma situacao que seja cons-
tante contradicao a alian ca que Deus fez com seu povo.
Quando lemos 0 Antigo Testamento, notamos como Deus
tirou 0 seu povo da opressao do Egito e fez com ele uma
alian ca. Em que consistia essa alian ca?' Que esse povo fosse
diante dos outros povos urn sinal de fraternidade, de justica e
de solidariedade. Nao poderia haver entre 0 povo eleito de
Deus ninguem oprimido, ninguem servo nem escravo, mas todos
livres. Deus querin que esse povo se organizasse de tal forma
que todos fossem bem felizes, tivessem 0 necessario para a vida
pudessem se desenvolver normalmente. Mas infelizmente tam-
bem 0 povo de Sues nao compreendeu i plano de Seus e co-
rnecou sempre a dorar, como diz a Escritura, deuses estrangeiros.
Olhando para os outros povos, comecou a praticar as mesmas
acoes mas dos outros povos. Por isso vem os profetas, gritam
aos ouvidos dessa gente e dizem qual e a vontade de Deus.
Deus quer a justica e 0 direito, que se respeitem os orfaos
e as viuvas os pobres e que os doentes sejam curados. Deus
quer 0 esforco de todo povo. Mas sempre e de novo esse povo
desobedece, ate que Deus 0 castiga com 0 exilic, porem 0 povo
continua na mesma. Assim e que veio Jesus Cristo, ultima ten-
tativa que Deus faz. A Morte e Ressurreicao de Jesus Cristo
significa morte ao antigo, morte ao pecado, morte a tudo que
e divisao, que e injustica e vida nova em justica, fraternidade,
solidariedade. Vida nova onde novamente se viva como irrnaos:
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«Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei ». Este novo povo
sera 0 sinal para todos os outros povos, mas urn povo livre,
fraterno, urn povo que realize 0 plano de Deus.
Ora, eu pergunto : - 0 que e que nos constatamos? Mais uma
vez, nos cristaos fasemos fracassar 0 plano de Deus. E la esta
o grande pecado dos homens. Muitas verzes nos nem damos nos
conta ou nao nos queremos dar conta. Por isso, muitas vezes
vivemos esta linha da Igreja como se fosse uma negacao do
Evangelho, quando a Igreja diz que esta e a boa nova de Evan-
gelho.
Se Sao Vicente vivesse hoje, haveria de opciar integralmente
esta linha, porque, embora ele em sua epoca nao entendesse
tao bem a raiz da pobreza como entendemos hoje, ja tinha 0
cora cao aberto para os pobres.
Meus carissimos, nos aqui estamos, ricos ou pobres, nao
interessa, todos nos devemos dar as maos, trabalhar juntos, para
que esta sociedade que Deus sempre sonhou, torne-se realidade,
pois Deus sonhou esta sociedade para nos, para que fossomos
felizes.
Os Bispos dizem que este escandalo da America Latina
torna-se mais grave porque se trata de urn Continente que se
professa catolico. Entretanto a grande maioria vive injusticada,
empobrecida, forcada. Nos cristaos nao podemos suportar indi-
ferentes tal situacao e onde quer que nos estivermos, temos que
trabalhar.
o Papa Joao Paulo II, quando fez a sua visita aqui no
Brasil, la na favela do Mitigal, no Rio de Janeiro, falando aqueles
favelados, disse em certo momenta que todos aqueles que tern
poder de decisao em nossa Patria, e nao precisa ser a decisao
suprema, em quelquer parte onde tivermos poder de decisao,
devemos todos trabalhar para que diminua este abismo, extre-
mamente grave que esiste entre os poucos muito ricos e os
muitos, muito pobres. E para que se entenda sempre mais a
igualdade social e que haja sempre mais distribuicao justa dos
bens deste mundo para que todas as pessoas possam levar uma
vida human a digna e decente.
Que Sao Vicente nos desperte para esta realidade, para
este compromisso que devemos ter com os pobres.
Eu diria aqui, especialmente aos nossos Vicentinos, as
Damas da Caridade, Senhoras da Caridade que procurassem,
inseridas como estao no mundo, ter mais respeito ainda pelos
pobres, zelar por aquelas visitas aos pobres; muitas vezes estas
visitas sao feitas, assim de urn modo muito formalistico, nem
sempre com aquele amor profundo que deve estar no nosso
coracao. Tamben nos outros, que nao somos nem Vicentinos
- 336-
nem Senhoras da Caridade, nos tambem deveriamos comecar
a visitar muito mais os pobres, interessar-nos muito mais par
eles e procurar, para que, nos encontrassemos com eles, 0 ca-
minho de uma verdadeira conversao.
Alem disso, Sao Vicente tinha urn cuidado especial por
quele tipo de pobre que nos chamamos 0 preso, 0 encarcerado.
Se hi vida triste e a do encarcerado! E aqui em Fortaleza nos
temos diversas prisoes, e elas nao estao vazias! Ate SaD pequenas
para conter todos os que deveriam estar encarcerados. Seria
born que a gente pensasse urn pouco naquela palavra de Jesus:
«Eu estive preso e la nao me fostes ver ... ». Quantos de nos
padres, bispos, religiosas, leigos realmente visitamos os presos,
visitamos as presas, porque tern presos e presas ! Quantos de
nos! Talvez nom saibamos quais as cadeias que existem, muito
menos quem la anda. Deveriamos tomar muito a serio estas
palavras do Evangelho que a Igreja, mais do que nunca, coloca
hoje, diante dos nossos olhos. .
Carissimos, renovando agora a nossa fe atraves do credo,
vamos nos, conservar conosco esse trabalho de Sao Vicente, e
interessarmos mais pelo clero, pelos pobres, pelos presos, procu-
rarmos ser mais humildes e realizar sempre mais em nossa vida
a vontade do born Deus, confiando na Providencia, porque neste
trabalho pequeno que nos fazemos, podemos as vezes ter a ten-
tacao de que estamos trabalhando inutilmente, que nao temos
saida. Nos tomos saida, sim, porque nao estamos trabalhando
sozinhos mas a graca de Deus esta conosco. Temos que confiar
mais em Jesus Cristo, no poder de Deus e por isso santificando-
nos, procurar tambem santificar os demais, atraves da nossa
presenca, do testemunho de nossa vida, precisamente la onde
Sao Vicente se fazia mais presente.
Le 27 septembre 1981, une messe solennelte a ete conctfltfbrtfe a
la Chapelle du Leoniano a Rome; Mgr Lucas Moreira Neves,
Secretaire de Ia Congregation des Eveques, a prononce en ita lien
l' homelie dont voici la traduction:
« Il ne m' est pas possible d' alter plus longtemps de l' avant: je m' en
irai bientst ». Ainsi parla Vincent de Paul le 6 decembre 1658,
et il ajouta: «Mon age, mes infirmites et les infamies de ma vie ne
permettent pas que Dieu me tolere encore sur la terre ».
Les previsions se realiserent moins de deux ans plus tard.
Les jours precedents, presque octogenaire, malade, ronge par
d'atroces douleurs, parfois vaincu par Ie sommeiI, avec grace
- 337-
il disait en s'eveillant: « Voila, c'est le frere qui vient, alors qu'on
attend la soeur » (Andre Dodin, C.M., Saint Vincent et la charite,
Ed. du Seuil, Paris 1960, p. 56). La soeur - soeur la Mort -
se presenta a l'aube d'un 27 septembre, comme aujourd'hui.
Nous evoquons ce dies natalis avec une devotion et une
affection particulieres, cette annee OU l'Eglise tout entiere celebre
le 400e anniversaire de la naissance du grand saint. Et nous Ie
faisons avec un ardent desir : celui de considerer un moment ce
«temoin de la presence aimante et de l'action salvifique de
Dieu dans le monde» (cf. Lettre du Saint Pere, Jean-Paul II au
Superieur General de la Congregation des Missions a l'occasion
du rVe centenaire de saint Vincent, 12 mai 1981), et de tirer
de ce regard le reconfortant message de son temoignage.
Impossible de synthetiser ce que nous dit la figure extraor-
dinairement pleine de ressources de Monsieur Vincent comme
tout le monde l'appelait dans le Paris du «grand siecle »,
Impossible de resumer sa vie et son action. On peut seule-
ment choisir quelques-uns de ses aspects pour notre meditation et les
contempler, Dieu veuille que ce soit pour notre profit commun!
La «conversion» d'un pretre parisien
Le premier aspect se refere a un episode datant de la vie
de Monsieur Vincent arrivee «a mi-chemin », Ordonne pretre
a 19 ans, il a main tenant quelques trente ou trente-cinq ans.
De ses Landes natales il est arrive a Paris comme un homme
qui cherche. II cherche a exercer son sacerdoce; il cherche un
benefice ecclesiastique qui lui permette de vivre le plus digne-
ment possible, peut-etre merne mieux qu'en Gascogne. II cherche
un sens a sa vie. Certes, il n'est pas un pretre indigne; peut-
etre simplement un pretre mediocre. II avait cependant deja
vecu pas mal d'experiences: des voyages, l'infame accusation
d'avoir derobe un bienfaiteur, une mysterieuse capture par des
pirates, et deux annees de prison et d'esclavage au service de
quatre maitres differents, l'inoubliable service paroissial a Clichy,
Folleville, Chatillon-les-Dombes, le ministere sacerdotal pres de
nobles familles dans le cadre prestigieux de grands chateaux ...
Le tout pour aboutir a une profonde et douloureuse crise de foi.
L'homme qui cherche, qui cherche, se perd manintenant dans la
nuit du doute. C'est a peine s'il trouve un peu de lumiere dans
la direction spirituelle que durant ces longues annees parisiennes
lui avait don nee un eminent pretre, Pierre de Berulle,
De cette faible lumiere dans I'obscurite lui est venue la
grande illumination. Dans la vie d'un bon nombre de grands
L _
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saints il Y a toujours eu ce moment decisif, bref en apparence,
mais fruit d'une longue demarche interieure a. partir duquel il
semble que la vie prenne une signification nouvelle. Ainsi, avant
Vincent, Paul, Augustin, Francois, Apres lui, John Henry New-
man et Charles de Foucauld.
Dans la vie du pretre parisien ce moment est quelque chose
qu'un biographe appellera «une charniere » (A. Redier, La
vraie vie de saint Vincent de Paul, cite par A. Dodin, op. cit., p.
149) et qu'un autre n'hesitera pas a. qualifier de «conversion»
(P. Debonrie, cite egalement par A. Dodin).
Cette «conversion », de quoi est-elle le fruit? Du gout
amer de la vanite et de la mondanite au milieu desquelles il
avait vecu jusqu'alors son sacerdoce? De la honte eprouvee a.
etre traite de voleur ou d'avoir ete la proie des pirates? De la
tentation qui a mis pendant 3 ou 4 ans sa foi a rude epreuve?
Un peu de tout cela, peut-etre,
Le fait est qu'un jour a pris forme dans la conscience de
ce pretre qui a depasse la trentaine, la sereine mais ferme reso-
lution de ne plus chercher, ou mieux, d'etre chercheur uniquement
de l' absolu de Dieu, de l'aventure de la saintete, du plein exercice
d'un sacerdote recu, qui sait, avant maturite, et vecu la peut-
etre trop hativement, a la legere, en surface.
Peut-etre la conversion de Monsieur Vincent ne sera-t-elle
que ceci: un virage vers la-haut, vers l'adhesion sans conditions
aux aspetcs de Dieu, dans une ame qui deja au milieu de
luttes et de tourments cherchait avec une generosite non exempte
de faiblesses et egalement au prix des epreuves le visage du
Seigneur.
Pendant que s'elevait, il y a un moment, la proclamation
des Beatitudes, je pensais que la «conversion» de Monsieur
Vincent aura peut-etre ete d'avoir a ce moment de sa vie ecoute
avec une particuliere vigueur, au fond de son coeur, l'invitation
a adherer au programme du Royaume et a son passionnant et
paradoxal chemin de felicite. Je pense que de la volte-face de
ces jours ou de ces annees-la est ne un Monsieur Vincent dif-
ferent: celui que nous connaissons et dont le souvenir nous
reunit aujourd'hui; un homme selon l'Evangile, homme des
beatitudes.
L'option en faveur des pauvres
Mais nous rencontrons ici le second aspect de la figure de
saint Vincent et, dans cette meditation nous fixerons sur celui-ci
notre regard. Pour Vincent, l' adhesion it Dieu et la decouverte du
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pauvre furent un unique et mime mouvement dans le dynamisme de la
« conversion»: on ne saurait dire si son abandon aDieu, desor-
rnais sans reserve, a ouvert son coeur au pauvre ou si c'est
l'irruption inattendue du pauvre dans sa vie qui a provo que
I'elan vers Dieu.
Cette mysterieuse identification entre Dieu et le pauvre il
l'exprimera un jour par des idees hardies sur le devoir de courir
servir le pauvre meme s'il faut, a cause de cela, remettre a
plus tard la priere de regle ou la lecture de la parole de Dieu :
«Il ne saurait y avoir de retard dans le service des pauores » disait-il
pour se justifier. Et il donnait cette explication riche de contenu
spirituel: « Ce n'est pas laisser Dieu quand on laisse Dieu pour Dieu »
(San Vincenzo de' Paoli, Conference alla Figlie della Carita, Edi-
zioni Vincenziane, Rome 1980, p. 364). Paroles d'autant plus
significatives chez un homme a la profonde vie de priere, comme
Vincent.
Decouverte des pauvres: pour l'abbe Vincent, ce n'est pas
la decouverte d'une abstracion, d'un theme charge d'ideologie,
d'une realite politique. C'est l'amere decouverte de l'homme
dans sa condition la plus douloureuse, tres concrete. 11 a raconte
cette decouverte lors d'une celebre conversation avec les Filles
de la Charite: « ...pendand que je me vetais pour dire la messe, on
vint me dire que dans une maison isolee, a un quart de lieue de la,
tout le monde etait malade sans qu'il restdt une seule personne pour
soigner les autres; et tous dans un eta! de misere qu'on ne saurait dire»
(San Vincenzo de' Paoli, op. cit., p. 279).
L'image de cette maison isolee, habitee par la douleur et
la misere, le mar qua desormais pour toute la vie. Du mime elan
de coeur qui le fit se consacrer a Dieu, il consacra sa vie aux pauvres,
peu importait le visage qu'ils lui montraient: aux mala des, aux aban-
donnes, aux galeriens. Pendant de longues annees encore il
frequentera les palais des riches et des puissants, assistera reines
et rois, mais toujours en pauvre et au service des pauvres, sa vie
engagee uniquement en faveur des pauvres. Ainsi, au beau
milieu du « grand siecle » un pretre de Jesus-Christ a opte pour
les pauvres.
Un jour, dans une de ses belles conferences a ses Soeurs
il evoqua, avec emotion vive et contenue, l'histoire d'une hum-
ble Fille de la Charite qu'il avait invitee a servir une riche
bienfaitrice. Dieu seul a connu le terrible malaise, les angoisses,
la melancolie de la bonne soeur:
« Madame - dit-elle a la maitresse de maison, la duchessed'Aiguillon,
- J' ai quitte la maison de mon pire pour servir les pauvres... si vous
itiez pauure, Madame, je vous servirais volontiers» (San Vincenzo
de' Paoli, op. cit., p. 146). Monsieur Vincent aimait raconter
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l'anecdote parce qu'il se reconnaissait dans sa fille: «J'ai tout
laisse, pouvait-il dire lui aussi, je me suis desinteresse de tout,
pour servir les pauvres ».
Dans les nombreux discours a ses communautes, il trouva
les accents les plus dechirants pour les conjurer de ne jamais
trahir, par paresse, mefiance, crainte ou tout autre pretexte, leur
primordial et sacro-saint engagement au service des pauvres:
«Si vous les abandonnez - demandait-il dramatiquement, parlant
des enfants trouoes, mais son discours valait pour tous les pauvres - si
vous les ahandonnez; que dira Dieu qui vous y a appelees? Que diront
ces petites creatures?.. c'est la mime chose que dire que Dieu nous a
abandonnes. Enfin que direz-oous a I'heure de la mort quand Dieu oous
demandera pourquoi vous aoez abandonne ces pauvres petites creatures?»
(saint Vincent de Paul, Correspondance, entretiens, documents, edites
par Pierre Coste, XIII, pp. 797-800). Et cette autre parole:
« L' Eglise du Christ ne peut abandonner les pauvres» (saint Vincent
de Paul, ibid., XI, p. 34).
Pour les pauvres, il organisera « Le Charites », ainsi, au
pluriel, comme pour dire que chacune des oeuvres auxquelles
il donnera la vie, chacun des hospices qu'il ouvrira pour les
pauvres et les malades, chacune des maisons preparees pour
donner un toit et une famille aux enfants trouves, sont tous a
ce point inspires par la charite que chacun peut etre par anto-
nomase, appele «une charite ».
Organiser la charite, pour Vincent comme pour ceux de son
ecole, ce n'est pas une expression insolite ou absurde: son cha-
risme sera de fournir a la charite - celIe qui brfrlait en lui et
le poussait (« urget nos»), et celIe qu'il savait susciter chez les
autres - les moyens pour devenir non seulement, patiente, douce,
oublieuse de soi et attentive aux autres, comme le voulait saint
Paul (I Cor. 13, 1, et suiv.), mais egalement concrete, oppor-
tune, realiste et efficace comme celIe du bon Samaritain (Lc 10,
29-37).
Je pense que, comme moi, vous avez vu, vous aussi, se des-
siner l'image de Monsieur Vincent, messager, pelerin et porteur
de charite parmi les pauvres, quand nous avons entendu les
antiques paroles d'Lsaie: «Qu'ils sont beaux sur les montagnes
les pieds du messager qui proclame la paix, qui ann once de
bonnes nouvelles, qui proclame Ie salut ... Le Seigneur a decou-
vert le bras de sa saintete aux yeux de toutes les nations»





Un troisieme aspect de la forte et douce figure de Monsieur
Vincent de Paul: son inlassable actioite au service de l' Eglise. A
celle de son epoque a laquelle il s'est donne tout entier, sans
se menager. A celIe des siecles suivants, avec sa famille spirituelle,
prolongement de son oeuvre.
«Il a presque change la face de l' Eglise» s'exclamait Ie pre-
dicateur du premier eloge funebre de Vincent quelque deux
mois apres sa mort. Voila tout un panegyrique, et d'autant
plus beau qu'il est egalement vrai. Y a fait echo de la plus
belle maniere la parole de Jean-Paul II a l'occasion de son
lVe Centenaire: l'Eglise doit beaucoup au troisieme fils de Jean
Depaul et de Bertrande Demoras (cf. Lettre de S.S. Jean-Paul II,
pricitee).
• n a certainement change - meme si, invisiblement - le
visage de l' Eglise par la fraiche et abondante seve de saintete qu'il lui
a injectee dans le Corps du Christ, avec son temoignage et sa
VIe.
• n a change le visage de l'Eglise par la spiritualite qu'il lui a
transmise et que l'Eglise a thesaurisee.
• n a change Ie visage de l'Eglise egalement par «ses cha-
rites» (et il me plait d'utiliser de nouveau le pluriel, mais dans
un autre sens).
En effet la charite de Monsieur Vincent n'a pas ete seulement
celle qui l'a pousse vers les pauvres, entrain ant ses filles derriere
lui.
n y a egalement celte, infiniment misericordieuse, qui l' a conduit
vers ceux qui ne connaissaient pas Notre Seigneur Jesus-Christ, vers
ceux qui n'avaient pas la foi.
Cette misericorde eta it peut-etre en lui Ie sceau d'un mys-
terieux episode. Se bas ant sur une conversation du Saint (San
Vincenzo de' Paoli, Conferenze ai preti delta Missione, Edizioni
Vincenziane, Rome pp. 53-55), des biographes et des savants
(cf Louis Abelly, Vie du Venerable Serviteur de Dieu Vincent de
Paul: Igino Giordani San Vincenzo de' Paoli, servo dei poveri, p.
43) affirment que l'atroce crise de foi dont nous venons de
parler a ete la reponse de Dieu a une de ses prieres, «Dans
un elan de generosite» (Luigi Mezzadri - Luigi Nuovo, Pages
choisies, Edizioni Vincenziane, Rome, p. 47), il aurait demands
it Dieu de lui faire porter la croix des doutes d'un celebre chanoine-
thiologien de sa connaissance, afin qu'il retrouve la serenite de la
foi.
Comme dans le Dialogue des Carmelites l'idee centrale, celle
des morts « echangees »: I'intrepide Mere Prieure accepte d'aller
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a la mort, dechiree par la peur, et l'angoisse, pour que la jeune
et craintive, Soeur Blanche de la Force, monte sur I'echafaud,
en chantant emplie d'un courage imprevu, Je me demande si
Georges Bernanos ne s'est pas inspire de la mysterieuse expe-
rience de Monsieur Vincent.
Sa charite fut, en outre, celle qui le poussa oets ies missions, uers
la catechese, uers le confessionnal.
« Vous deoez faire comprendre au Pope - ecrioit-ii au Pere Francois
du Coudray, a Rome a l'epoque - que les pauvres se damment, faute de
savoir les choses necessaires au salut et par manque de confession. Si sa
Saintete apprenait ce besoin, il ne tarderait pas un instant a faire tout
son possible pour y mettre bon ordre ». Et il ajouta que c'est preci-
sement pour cela qu'est nee la petite Compagnie (San Vincenzo
de' Paoli, Corrispondenza, Edizioni Vincenziane, Rome, 1952,
p. 176).
Enfin, sa charite a ete celle qui lui ouvrit les yeux sur l'im-
mense misere de la formation sacerdotale et Ie poussa, sous
I'inspiration du recent Concile de son epoque, soit a ouvrir des
seminaires pour I'education des futurs pretres, soit a creer les
« Conferences du mardi » pour ce que nous appelerions aujour-
d'hui le « recyclage » des pretres, soit a « retrousser les manches »,
cote a cote avec de grandes figures comme Olier, Berulle, de
Condren, en vue d'une profonde reforrne de clerge. Monsieur
Vincent est tout entier, avec la simplicite et la vigueur du raison-
nement, dans ce passage d'une Conference ou, apres avoir parle
de la benediction qu'est un bon pretre, il cita comme exemple,
M. Bourdoise:
«Se consacrer a former de bons pretres ... c'estfaire l'office de Jesus-
Christ qui, durant sa vie mortelle, a demontre qu'il avait a coeur de
former douze bons pritres ... » (San Vincenzo de' Paoli, Conferenze
ai preti delta Missione, Ed. Vincenziane, Rome, 1959, p. 28).
Un homme d'Eglise parce qu'homme entierernent donne a
Jesus-Christ, voila Vincent de Paul. Et c'est precisernent sur
cette evocation de Jesus-Christ que je voudrais conclure:
« Notre Seigneur Jesus-Christ - ecrioait le vieux pritre en 1656,
quatre ans avant sa mort - est notre pire, notre mere, notre tout» (saint
Vincent de Paul, Correspondance ... , a Nicolas Etienne V, p. 554,
citee par A. Dodin, op. cit., p. 116).
Selon son premier biographe il aurait eu l'habitude de dire:
« Rien ne me fait plaisir, sinon Jesus-Christ» (Louis Abelly, op, cit.,
p. 78), et ce biographe ajoute qu'il considerait ce divin Sauveur
comme Pontife et Chef de l'Eglise ... » (Louis Abelly, op. cit.,
p. 83).
II pouvait bien dire, soit dans l'exercice quotidien de la
charite, soit dans la predication, ou dans son inlassable action
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aupres des pretres et des futurs pretres, ce que disait saint Paul:
« Quand je suis uenu chez vous, frires ... , je n'ai rim voulu savoir
parmi vous, sinon Jesus crucifie» (I Cor. 2, 1-2).
In honor-em
C'est mon privilege et ma joie, freres et soeurs, de participer
a cette liturgie solennelle «in honorem Sancti Vincentii ».
C'est en souvenir de mes cinq annees inoubliables passees sous la
direction des pritres de la Mission au Seminaire de Mariana, et plein
de reconnaissance pour ce qu'ils m'ont donne de l'esprit de
Monsieur Vincent, que je m'agenouille devant son excellente et
suave figure et rends grace au Seigneur pour l' avoir donne it l' Eglise,
it vous qui etes ses fils et filles, a nous tous.
P. Gaziello, Assistente Generale, nella Messa concelebrata
della giornata introduttiva (25 settembre 1981), al Sesto
Convegno di Animazione Vincenziana. Roma, Collegio Leo-
mano.
Nel Vangelo, piu volte gli evangelisti hanno notato lo sguardo di
Gesu: guarda i propri discepoli e li chiama a seguirlo, guarda gli invi-
tati alle nozze di Cana che non hanno piu vino e da loro un vino gustoso,
guarda la gente che l' ha seguito persino nel deserto e che ha fame e da
loro il pane della vita, guarda il giovane venuto a lui e l'invita a con-
sacrarsi al servizio dei poveri, guarda la donna di Samaria, Zaccheo,
la Maddalena, la donna Cananea e li chiama tutti a diventare testimoni
del Vangelo, guarda con amore Pietro il rinnegato e lo fa essere il capo
della Chiesa...
Lo sguardo di Gesa e sempre lo sguardo di un Dio-fauo-uomo, di
un Dio-fatto-pooero che chiama tutti gli uomini a vivere la loro storia
facendo di questa storia una profezia. Perche Dio si e fatto uomo, per-
cM lui ha voluto vivere la nostra vita umana, ormai la nostra vita ha
un senso e rivela il disegno d' amore di Dio. Tale e, credo, lo scope del
vostro Convegno,fratelli e sorelle: «San Vincenza tra storia e profezia ».
Lo sguardo di Gesu ha toccato un giorno Vincenzo e quello sguardo
ha tutto cambiato in lui, tutta la sua vita. Questo giovane sacerdote che
voleva fare del suo sacerdozio una carriera brillante per uscire dalla
pouerta ed aiutare la sua famiglia e migliorare, cosi scriveva alla sua
madre nel febbraio 1610:
« L' assicurazione che mi ha dato il Signor de Saint-Martin della
uostra buona salute, mi ha rallegrato quanta invece mi affligge il dover
rimanere ancora in questa citta per riaver l' occasione di un mio auanza-
mento (che i disastri mi hanno tolto), perche non posso venir da voi ad
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usarvi quei servigi che tn. deoo, Ma spero tanto nella grazia di Die,
ch'egli benedira la mia fatica e mi dara presto il modo di ritirarmi
onoratamente e passare il resto dei miei giomi con voi... Bramerei inoltre
che mio fratelto facesse studiare qualcuno dei miei nipoti. E' vero che
l' esempio dei miei casi sJortunati ed il poco vantaggio che ho potuto ren-
dere alla casa gli leveranno la voglia di farlo, ma consideri che la sJor-
tuna presente suppone la felicita nell' avvenire» (1, 53-54).
Di questa uomo, che scriveva cosi, Gem ha fatto un vero sacerdote
della Chiesa, un riformatore del Clero e delta vita consacrata, un uomo
pieno di fide che per avere accettato di «girare la medaglia» per incon-
trare Gem Cristo nella vita e nell' azione degli uomini, diventa un vero
discepolo di Cristo eoangelizzatore dei poveri.
Percio, nella sofferenza della calunnia e nella notte oseura della
fede, Vincenzo impara ehe non basta serivere la storia con grandi realiz-
zazioni letterarie, politiehe, finanziarie ed anehe religiose, ma che bisogna
soltanto oioere la storia giomo per giomo, aecettare gli eventi come segni
di Dio e riceverli nella piena luce del Vangelo, quella dell' annunzio ehe
il Regno di Dio e qui, in mezzo a noi e che gia si costruisce il mondo
nuovo con la sua collaborazione.
Nella sua vita allora la storia diventa ueramenteprofezia. Sappiamo
tutti l'importanza dei due eventi del 1617 nella vita di San Vincenzo,
Due piccole eose nello sguardo del mondo, due piccoli momenti nella vita
di un sacerdote, ma per Vincenzo in questi eventi, la storia non basta
per dire la chiamata di Gesu. A Folleville, La confessione di un contadino
vicino alla morte diventa La naseita della Missione. A Chdtillon, L'in-
contro con una famigLia ammalata ed emarginata dalla societa come
dalla Chiesa, diventa la nascita delle « Carita ». La storia qui e banale,
la risposta aorebbe potuto essere nella Linea della tradizione ecclesiastica.
Ma Vincenzo e chiamato ad essere profeta nella Chiesa come nella so-
cieta, e Lasua profezia e rintracciare il vero senso della casita, di scoprire
e di fare scoprire che L'amore non pub accettare ehe l'uomo sia diviso,
che La Chiesa si interessi soltanto dell' anima, che La societa giudichi
l'uomo dalla soLa efficacia. Vincenzo scopre che l'uomo immagine di Dio
ha ricevuto da Dio La oocazione di dominare il mondo, di dargLi un
senso.
Profeta, Vincenzo dice al mondo e alla Chiesa che l'uomo e il
volto nero di Dio, e il rappresentante di Cristo «cib che fate ai piu
piccoLi lo fate a me stesso ».
Profeta, Vincenzo, aiferma di fronte alla Chiesa ehe il segno della
vera religione e « i poveri sono eoangelizzati ».
Profeta, Vincenzo, lo diventa nella creazione di tutte le .sue opere,
tutte sono per La saluezza dei poveri, per l' affermazione della loro gran-
dezza.
Profeta, Vincenzo uuole esserlo nella rioelazione che i poveri possono
7
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diventare gli apostoli della Chiesa perchtJ sono essi i primi nel Regno di
Dio, sono essi «i nostri padroni e signori ».
Profeta, Vincenzo sull' esempio di Gesii dice al mondo che non basta
servire i poveri ma che dobbiamo noi stessi diventare poveri.
In un tempo in cui la gente metteva le proprie forze per essere ricca,
per uscire dalla miseria, Vincenzo avendo contemplato Cristo incarnato
predica la profezia di Gesu Cristo venuto nel nostro mondo per essere
povero, umiliato lui che era ricco.
Profeta, Vincenzo seguendo Gem trova la liberta per annunziare
tutto il Vangelo e le sue esigenze, la liberta per ricordare ai potenti,
della Chiesa e del mondo, che Cristo, come Yahve nel suo popolo, ha scelto
di prendere il partito dei poveri, di dare il suo amore ai poveri e di
essereper essi, e per quelli che accettano di servirli, il Salvatore.
Fratelli e Sorelle, da lungo tempo abbiamo avuto l' abitudine di
considerare San Vincenzo come un uomo che ha fatto cose meravigliose,
come un uomo che si e fatto un nome nella storia della Francia, del
mondo e della Chiesa. Ma questa immagine non e totalmente giusta.
San Vincenzo fu nel suo tempo e rimane ancora oggi un gran profeta,
quello dell'esigenza della giustizia per i poveri, di quella giustizia Piu
alta di tutte le altre che si chiama l' amore.
Fratelli e Sorelle che il nostro Convegno in quest'anno oincenziano
sia per noi I' occasione di ritrovare la forza e La spiritualita del nostro
Padre per essere nel mondo di oggi profeti dell' amore, servi dei pooeri,
perch» oggi come nel tempo di Cristo, come nella Francia del seicento,
iL Vangelo di Gesa Cristo viene annunziato soLtanto quando si pub dire:
i poveri sono euangelizzati.
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III. - CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE
El Beato Alain De Solminihac
obispo de Cahors
El 4 de octubre de 1981, el Papa Juan Pablo II beatifico
a Alain de Solminihac, obispo de Cahors desde 1636 a 1659 y
amigo de S. Vicente. He tenido la suerte de asistir alas cele-
braciones de la beatificacion tenidas en la basilica de San Pedro.
Para el lector de los escritos de S. Vicente, el nombre de Alain
de Solminihac, obispo de Cahors, no Ie puede resultar extrafio.
Conservamos en la edicion de Coste siete cartas, escritas y fir-
madas por S. Vicente, dirigidas al nuevo beato, y 47 firmadas
por el obispo de Cahors y dirigidas a S. Vicente. A esta corres-
pondencia hay que afiadir las otras menciones que S. Vicente
hace del obispo de Cahors en otras de sus cartas y en las con-
ferencias a 10s Padres y alas Hermanas.
Los temas que en la mutua correspondencia se tratan son
muy variados y de gran importancia pero en el fondo de toda
1a correspondencia se percibe la gran amistad que les une y la
preocupacion porIa reforma de la ig1esia de Francia.
Estamos celebrando el IV centenario del nacimiento de
S. Vicente. La beatificacion de uno de sus grandes amigos no
me deja indiferente. Por ello escribo estas lineas, en las que no
pretendo otra cosa que ofrecer un sencillo homenaje al « viejo »
santo y al nuevo beato. Ambos vivieron una misma epoca, ambos
sintieron casi las mismas inquietudes, ambos asumieron sus
proprias responsabilidades en problemas que a ambos atafiian,
Las diferencias en e1 tiempo no son excesivas: Si S. Vicente nacio
a esta vida mortal doce afios antes, Alain se adelanto nueve
meses en nacer para la vida del cielo. Mas diferencia hay en e1
reconocimiento oficial y canonico de la santidad: La de S. Vi-
cente fue reconocida en e1 ya lejano siglo XVIII (el 13 de
agosto de 1729 se firma el breve de la beatificacion, y el 16
de junio de 1737 1a bu1a de la canonizacion}; Alain de Solmi-
nihac ha debido esperar mas de tres siglos para gozar 10shonores
liturgicos de beato (1).
(I) Todos los detalles referentes a la vida de Alain de Solminihac,
obispo de Cahors, los he recogido de la breve vida escrita por el historiador
R. Darricau con el titulo Alain de Sohninihac, eveque de Cahors, 1980.
EI proceso de beatificaci6n ha sido muy largo. Cf. Coste, I, c. 154,
nota I, pag. 257.
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DETALLES DE LA VIDA DEL NUEVO BEATO
El San Carlos Borromeo de Francia - asi ha sido calificado
el obispo de Cahors - naci6 el 25 de noviembre de 1593 en el
castillo de Belet, a veinte kil6metros de Perigueux. Sus padres
formaban parte de la pequefia nobleza, adicta a la monarquia
y siempre pronta a defenderla. Quiza por esto el joven Alain
es educado para el servicio del rey. Sin renunciar a pres tar
este servicio, quiere tam bien servir al Rey del cielo. Quiere ser
caballero de Malta, soldado y religioso a la vez. La Providencia,
sin embargo, dispone otra cosa. Uno de sus tios es abad mi-
trado de la abadia de Chancelade y no quiere que la familia
pierda el honor y la hacienda que la abadia supone. Escoge
como sucesor a uno de sus sobrinos, como las leyes can6nicas
10 permiten. Este sobrino es Alain, a quien no desagrada la
propuesta y la posibilidad de ser abad mitrado. Acepta pues,
pero al mismo tiempo hace el prop6sito de ser un abad refor-
mador. Quiere reformar aquella abadia para que alcance el
esplendor que merece y supere el estado de ruina material y
espiritual en el cual actualmente esta,
Nueve afios emplea para prepararse a ser abad reformador
(1614-1622). El 5 de septiembre de 1614 recibe la tonsura, el
26 de noviembre de 1616 hace la profesi6n religiosa y el 22 de
septiembre de 1618 se orden a de sacerdote. En este mismo afio
marcha a Paris, en donde vivira hasta 1622 dedicado plena-
mente a su formaci6n teol6gica, can6nica y espiritual. En Paris
estudia con tes6n. Se dice que emplea catorce horas en el estudio
de las ciencias eclesiasticas,
Entre los profesores, dos le Haman la atenci6n. Uno es
Andres Duval - consejero de S. Vicente -, quien explica la
eclesiologia centrandola en el Primado del Romano Pontifice.
Desde entonces Alain sera un acerrimo defensor del Primado
del Papa, alejado de toda idea galicana. Afios mas tarde, Pio XI
afirmara del obispo de Cahors 10 siguiente: «Fue un colaborador
de la Santa Sede, un amigo del Papa, un amigo nada tibio, ni timido,
ni siLencioso, sino un amigo como la exigian Las circunstancias y Los
tiempos». El otro profesor fue Felipe de Gamaches, un gran y
ortodoxo comentarista de Santo Tomas. Se decia de el que era
el interprete mas seguro del Aquinate.
Ademas del estudio de las ciencias eclesiasticas, otras preocu-
paciones bullian en el corazon y en la mente del futuro abad
reformador: Su formaci6n espiritual. El trato con los «espiri-
tuales » era continuo. Tuvo la suerte de conocer a San Francisco
de Sales, presente en Paris los afios 1618 y 1619. La cartuja
de Vauvent y el noviciado de los jesuitas eran lugares a los que
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acudia con asiduidad. Tenia largas e interesantes conversaciones
con el P. Gaudier, maestro de los novicios jesuitas (2). Dada
su formaci6n espiritual recia y exigente, practic6 la ascesis en
grado sumo. Se le ha considerado como uno de los grandes
ascetas del siglo XVII frances, E1 que comiera una sola vez al
dia y s610 un plato de legumbres, y el que durmiera sobre un
jerg6n, son dos pequenos detalles de su ascetismo. El caso es
que su austeridad lleg6 a ser proverbial. De esta austeridad,
las Hijas de la Caridad destinadas a Cahors van a ser un poco
vlctimas, como mas tarde veremos. Mas importante que las
manifestaciones de su ascetismo es la fuente de su espiritualidad.
Esta no es otra que la imitaci6n de Cristo anonadado ante 1a
voluntad del Padre. Siguiendo a Cristo profesa una devoci6n
singular a la voluntad de Dios. Conocido el querer de Dios,
no hay fuerza human a que le aparte de el, Naturaleza y gracia,
si es que podemos hablar asi, hicieron que este hombre poseyera
un caracter fuerte, duro, severo, intransigente a veces, infati-
gable. EI mismo decia que Dios le habia concedido el don de
la fortaleza. Bien le conoci6 S. Vicente, y no se olvidara de
decir alas Hermanas con que obispo se van a encontrar en
Cahors.
Una tercera preocupaci6n es objeto de sus trabajos en
Paris: La de reformador. La idea reformadora bullia en muchas
mentes y en muchos corazones de aquellos hombres del gran
siglo frances. No era difficil encontrarse con ellos. Alain de
Solminihac entabla amistad con otro amigo de San Vicente, el
cardenal F. de la Rochefoucauld a quien el Papa le habia encar-
gada de la reforma de los religiosos en Francia. Recibe de el
no s6lo consejos, sino orientaciones seguras de la reforma que
se va perfilando en su mente para su abadia de Chancelade.
Al final de su estancia en Paris bien se puede decir que
Alain de Solminihac lleva un rico bagaje: Ciencia abundante,
entrenamiento espiritua1 s6lido y exigente, ideas claras de c6mo
debe ser la reforma de su abadia compuesta de can6nigos regu-
lares. En sustancia no se trata sino de reproducir la vida de
los ap6stoles, combinando armoniosamente la oraci6n y la acci6n
apost61ica dentro de un cuadro de relaciones fraternas sencillas
y veraces. Todo siguiendo la regIa de S. Augustin.
En octubre de 1622, el joven abad reformador ya ha co-
menzado su obra. Y jquien 10 diria!, comienza construyendo un
hermoso edificio. El obispo invitado para la inauguraci6n no ve
(2) Darricau, o. c., p. 17. E1 P. Gaudier es uno de los grandes espiri-





claro este modo de proceder y por eso Ie dice: Bien, senor abad,
el palomar es hermoso, pero ien donde estan las palomas?
Segun el obispo no habia perspectiva de numerosas vocaciones.
El abad vela las cosas de otra manera, y responde al obispo:
No se preocupe, senor obispo, las palomas vendran. Y asi fue,
porque en 1636, unos catorce afios despues, ya habia en la aba-
dia mas de 50 profesos (3).
EL ENCUENTRO CON S. VICENTE
La beatificacion del obispo de Cahors hace que este per-
sonaje no solo sea venerado, sino estudiado. Su vida y obra
suscita muchas cuestiones. El personaje es sin duda interesante
y polifacetico. Yo solo quiero fijarme en las relaciones que man-
tuvo con S. Vicente y sus dos comunidades, que tuvieron el
honor de ser lIamadas a trabajar en la diocesis de Cahors y
colaborar a la obra reformadora lIevada a cabo por el obispo.
Es muy posible que los primeros contactos con S. Vicente
los tuviera durante la estancia en Paris, entre 1616 y 1622. En
la primera carta que hoy tenemos, escrita por S. Vicente el 23
de agosto de 1633, se dice: «Bien sabe Dios que es usted una de
las personas en el mundo con la que Nuestro Senor me ha concedido
mas confianza » (4). No es exageracion « diplomatica » de S. Vi-
cente, porque todo el contexto de la carta es claro indicia de
que aquella amistad y confianza no nacia entonces. El P. Andres
Sylvestre, C.M., ha publicado un pequefio trabajo sobre la amis-
tad entre estos dos hombres (5). Hace un recorrido a traves de
la mutua correspondencia. Pone de relieve detalles sabrosos de
aquella mutua amistad. Como ejemplo se puede citar la preocu-
pacion que ambos tienen de la salud del otro. El obispo ha
recibido consejos y recomendaciones por parte de S. Vicente
para que cuide la salud. Pues bien, el 29 de junio de 1644 es el
obispo el que devuelve el consejo: « Le digo 10 que usted me dijo:
Cuide su salud» (6). En cierta ocasion lIega a invitar a San
Vicente para que venga a Cahors y se tome allf un as buenas
vacaciones, porque en Cahors el «aire es muy bueno y muy sano,
uno de los mas sanos de todo el reino» (7). Interesantisima es, en
este sentido, toda la correspondencia que se cruzan entre las
(3) Darricau, o. c., p. 20.
(4) Coste, P. I., c. 154, p. 257. Cito siempre 1a traducci6n castellana de
« Sigueme», Salamanca.
(5) A. Sylvestre, C. M., Vincentiana, 3, (1981), 190-201.
(6) Coste, P. II, c. 748, p. 391.
(7) Coste, P. III, c. 1174, pp. 425-426.
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navidades de 1650 y abril de 1651. E1 obispo de Cahors habia
sufrido una grave enfermedad, una hemorragia pulmonar segun
el dictamen de los medicos. Lo logico es que se hubiera muerto;
asi 10 pensaron los medicos y asf 10 creyeron muchos otros, que
empezaron a mover los hilos de 10s intereses particulares. Pero
no murio, aunque se vio obligado a tiempo de absoluto reposo;
Esto Ie dio ocasion para reflexionar no sobre la muerte, sino
sobre su muerte. En sf no le preocupa su muerte. Al fin, alguna
vez hay que morir. Pero S1 le preocupaba 10 que podrfa suceder
en su diocesis despues de su muerte. Todas estas preocupaciones
se las cuenta a S. Vicente, pero le conjura que no se las diga a
nadie, ni siquera al propio secretario del obispo. De hecho el
peligro habia pasado. Esta bien que se muera por un percance
en el cumplimiento del deber. Si no fuera par esto - par el
percance de muerte que supone el cumplimiento del deber -
esta segura que vivirla mas de un siglo. «He cumplido cincuenta
y siete afios y puedo asegurar que nunea he tenido tan buena salud
como ahora; aparte, claro estd, del peligro recien pasado. Me siento con
fuerzas y con vigor para seguir trabajando y para seguir sufriendo. Lo
principal es cumplir la voluntad de Dios y haeer propio aquello de S.
Pablo: Mi vivir es Cristo y el morir una ganancia ». A tales senti-
mientos responde S. Vicente, no sin cierto humor, deseandole
que viva otro medio siglo mas. Eso si, para el servicio de la
Iglesia. Y como si el deseo no fuera suficiente le asegura que
es una gracia que con frecuencia pide al Senor. El, el senor
obispo, debe colaborar con la Divina Providencia a que esto se
consiga (8). Otros mil detalles del mismo sabor se pueden ana-
dir si leemos atentamente las cartas de uno y del otro. Sin
duda son detalles que ponen en evidencia su gran amistad y
suavizan los problemas serios, angustiosos, diffciles, causa de
muchos dolores de cabeza, pero que estos dos hombres de Dios
y de la Iglesia ni soslayan ni tratan superficialmente.
EL SEMINARIO DE CAHORS
En el mes de abril de 1638, el obispo de Cahors convoca
al sinodo diocesano. En el se traza el plan pastoral. Es obvio,
siguiendo las orientaciones del Concilio de Trento, que se piense
en el seminario diocesano. Asi 10 habia hecho S. Carlos Borromeo
en la diocesis de Milan. Sabemos que hasta 1642 la pastoral
de los seminarios en Francia no se empieza a ver con claridad.
El mismo obispo de Cahors, no obstante su firme decision y su
(8) Coste, P. IV, c. 1376, p. 142; c. 1384 p. 153.
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tesonera manera de proceder, no sabe que camino seguir ni
como llevar a cabo aquella idea querida por el Concilio. Su
clero no es muy entusiasta de la idea, y por supuesto no en-
cuentra en la diocesis quien le ayude a ponerla en practica.
Quiza por esto acude a S. Vicente. No hacia mucho que San
Vicente habia emprendido esta obra, y al parecer con cierto
exito. El hecho es que en la primavera de 1643 S. Vicente
envfa tres Padres y dos Hermanos, segun el contrato poco antes
firmado, para que se encarguen del seminario de Cahors. Este
se abre el 15 de junio de 1643. Por la correspondencia se ve
que aquella obra iba de mas a mejor. En 1649 tiene 35 semi-
naristas, y el mismo obispo esta tan contento de la marcha del
seminario que repite, no sin cierta satisfaccion, 10 que otros
dicen, es decir, que es uno de los mejores del reino y mas bellos.
Creo que merece la pena citar ampliamente la carta que escribe
S. Vicente el 9 de julio de 1649. Despues de la ya consabida
preocupacion por la salud: « Cuando supe que usted habia salido de
viaje, senti miedo de que se alterase su salud en un tiempo tan duro
como el que ha hecho este invierno », el obispo le manifiesta la ale-
gria que siente porque Ie han dicho que desea venir a Cahors.
Aqui estara bien, el aire es de los mejores del reino; podra
cuidar un poco la salud y, sobre todo, podran charlar sobre un
menton de cosas. Tambien «me imaginaba que usted quedaria muy
contento de oer :nuestro seminario, donde se habria encontradocon 35
seminaristas que le habrian dado una gran satisfaccion. Los Padres de
su Compaiiia que lo han visto dicen es el mas bello del reino y que se
observa mejor el orden que en Paris» (9).
El haber llegado a ese grado de satisfaccion no fue empresa
facil, La idea central de S. Vicente sobre la formacion en los
seminarios de aquel tiempo pareda dar buenos resultados. En
resumen, 10 que se inten tab a era que el sacerdote llegara a
vivir la idea sacerdotal profundamente, llenandose de sentido
sobrenatural de su sacerdocio, que se adiestrara en la practica
pastoral mas sencilla pero realista; es decir, que pudiera respon-
der a 10 que las buenas gentes del campo espiritualmente necesi-
taban. Segun los historiadores, Cahors llego a tener uno de
~os mejores seminarios tridentinos, comparable al de Milan,
Ideado y realizado por San Carlos Borromeo (10). La historia
del seminario de Cahors se ha escrito (11). Sin embargo hay
un aspecto que no se trata con detalle. Me refiero alas relacio-
nes del obispo, tan interesado por su seminario, con los misio-
(9) Coste, P. III, c. 1174, p. 426.
(10) Darricau, o. c., p. 39.
• (11) Foissac, A., Le pr-emier grand sernina.ire de Cahors et les
pretres de la Mission, Cahors, 1911.
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EL P. FRANCISCO DUFESTEL
neros que trabajaban en el y que se encontraban entre dos
frentes: E1 obispo y S. Vicente. Tenian que satisfacer a1 senor
obispo y tenian que obedecer a su Superior general. Me fijo
solamente en 1as relaciones con 10s que fueron superiores del
semmano.
E1 primer superior del seminario fue e1 P. F. Dufestel (12).
E1 obispo esta contento con e1, y asf 10 manifiesta en carta
fechada e1 3 de mayo de 1643. La data nos indica que 10 que
dice del P. Dufestel no es mas que una primera impresion, ya
que e1 tiempo de mutuo conocimiento no era para entonces
suficientemente largo. Esto es 10 que escribe a S. Vicente: « El
P. Dufestel, con el que mas estuve hablando, me parece hombre de mucha
experiencia y que tiene cualidades muy buenas. Me confes6, como yo
mismo le he dicho a usted en repetidas ocasiones, que esta fundaci6n es
una de Las mas importantes que usted tiene y que tendrd posiblemente
en este reino » (13). Dos meses mas tarde vuelve a hab1ar de el.
La carta es interesante por diversas razones. Entre otras, porque
sin ambages dice a S. Vicente que use su inftuencia ante 1a
reina en cosas mas importantes que en conceder canonjias.
Aunque se trate de una peticion de su propio secretario. «Si
supiera -dice- que mi secretario se ha servido de mi nombre para obli-
garle a usted a pedir esa canonijia para el, seria capaz de despedirle
immediatamente ». Despues hab1a del P. Dufeste1, de 10smisioneros
y de 10sseminaristas que creyeron iban a poder ofrecerse a Dios
en holocausto a causa de un incendio. Del P. Dufestel dice que
se distinguio por su valentia y coraje. Cierto que no se hubiera
hecho tanto sin el rniedo tremendo que tenian de ver quemada
1a casa 0 verse quemados ellos mismos, y tambien se hizo tanto
gracias a unos cuantos barri1es de vino para que apagaran 1a
sed 10s apagadores del incendio (14). La movilidad que S. Vi-
cente imponia a sus misioneros hace que el P. Dufestel no este
mas de un afio de superior. Deja de serlo en 1644. Cierto que
por aquel entonces esta en el seminario otro misionero, el P.
Juan Bautista Gilles, buen mora1ista, defensor de 10s votos en
1a Congregaci6n durante 1a asamble a de 1651, acerrimo 1uchador
contre el jansenismo y en quien San Vicente pens6 como obispo
(12) Coste, P. I, c. 382, nota 2, p. 524.
(13) Coste, P. II, c. 687, p. 322.
(14) Coste, P. II, c. 703, pp. 341-342.
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coadjutor de Babilonia cuando el nuncio Ie pidio nombres (15).
Del P. Gilles dice el obispo de Cahors: « Lleoa muy bien el semi-
nario, pero puesto que usted quiere retirarlo, sera bien venido cualquiera
que usted envie. Lo taiico que le digo es que este seminario es de mucha
importancia, como ya se lo indique otras veces, y conoendrd que piense
siempre en personas que tengan cualidades para dirigirlo bien» (16).
No sabemos de dificultades especiales, ni por parte de S. Vicente
ni por parte del obispo, en 10 que a Ia persona del P. Dufested
se refiere mientras fue superior del seminario de Cahors. El
seminario empezo bien y ya no es poco merito, dada la novedad
de Ia experiencia.
EL P. GUILLERMO DELATTRE
E I segundo superior responsable de Ia comunidad y semi-
nario de Cahors es el P. Guillermo Delattre (17). Su superiorato
dura dos afios, desde 1644 a 1646. S. Vicente dice de el que es
«mas espiritual y mas observante », pero mas difficil para el
trato con Ios externos (18). Quiza esta aqui Ia raiz y causa de
la desavenencia con el exigente obispo de Cahors.
Conocemos tres cartas que Ie escribe S. Vicente. En la
primera, con fecha del 7 de abril de 1646, San Vicente se queja
de que no es claro en sus exposiciones. EI mismo S. Vicente Ie
pone un ejemplo: « ... en este asunto usted no me ha dicho que habia
ido al Vicario general a pedirle el pago de la suma, que il le habia
recibidofriamente y que le habia dicho que no tenia ordenes de pagarle,
J que a pesar de ello a los dos dias se entrego tal cantidad. No me dice
nada de quiin la ha dado, y convendria que lo dijera... » S. Vicente
Ie da algunos avisos de como comportarse con el obispo, serial
clara de que algo no iba bien entre ambos. «Creo, Padre - Ie
dice S. Vicente -, que seria conveniente que usted hablara claro,
que exponga con mas detalle Ia situacion y que actue con plena
confianza y sumision de volun tad al obispo. Para ello tiene
usted mucha mas obligacion, ya que el obispo le quiere y Ie
aprecia mucho, aunque no se 10 diga. Al obispo le gusta que
se Ie deje actuar, que se vea bien todo 10 que orden a, 10 que
hace y deja hacer, y es natural. El tiene sus razones que noso-
tros ignoramos y que hemos de respetar, sobre todo cuando se
cumple Ia volun tad de Dios al obrar de este modo. Greo ademds
(15) Notices sur les Pretres C. M., III, p. 110; Coste, II, c. 636,
p. 242.
(16) Coste, P. II, c. 732, pp. 372-373.
(17) Coste, P. II, c. 636, nota 7, p. 242.
(18) Coste, P. III, c. 1054, p. 244.
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que no es conveniente desahogarse con una tercera 0 cuarta persona de
esos sentimientos que a veces tenemos. El estomago que junciona bien
digiere todo, el que estd delicado estropea todo lo que recibe y a veces
lo vomita. iQue bueno es digerir entre Dios y nosotros solos Los asun-
tos! ». Otras dificultades procedian de cosas mas insignificantes.
San Vicente casi siempre daba la razon al obispo precisamente
porque no eran importantes y dejaban el camino expedito para
asuntos de mayor monta (19). En abril de 1646 estaba el obispo
de Cahors en Paris y es seguro que Ie hablo del P. Delattre y
de su modo de gobernar. El 19 de abril, S. Vicente le dirige
otra carta, la segunda que conocemos. El santo empieza ala-
bando aDios porque las cosas espirituales van bien en Cahors
yelP. Delattre hace buen uso de su admonitor, es decir, del
padre encargado de avisarled e los defectos. Pide al Senor que Ie
siga bendiciendo cada vez mas en su gobierno. Pero vuelve sobre
10 que ya sabemos: Que cuando escriba, explique bien las cosas,
que sea claro; que no sea independiente y duro. Desde la pers-
pectiva de como se debe gobernar, la carta es muy interesante.
Las directrices concretas son de una sabiduria admirable:
« Debe consultar a los consejeros domesticos en las cosas ordina-
rias, y si son de importancia, al Superior General. En 10s asuntos
externos debe consultar al senor obispo y oficiales. Asi es como
hago yo, le dice, y muy pocas veces se me ocurre hacer algo por mi cuenta.
Hay que ser suaves en la forma de gobernar, suave en los medios
y firme en el fin cuando este es bueno y justo, y 10 es siempre
que esta bajo la regIa y las ordenes de los superiores. La manse-
dumbre y la paciencia son necesarias en el gobierno, apartan-
donos de toda terquedad en nuestras opiniones, tal como nos
ensefio Nuestro Senor en su trato con las gentes ». Concretando
un poco mas le dice que debe acatar las ordenes del vicario
general 0 de aquel a quien el obispo ha encargado de arreglar
las diferencias. No debe hacer problema de que no le hayan
hablado antes. La razon es que ellos desconocen « su espiriiu
humilde y d6cil ». La carta no tiene desperdicio. Es posible que
S. Vicente temiera una reaccion negativa por parte del P. De-
lattre. Por eso a continuacion le dice: « No se desanime usted por
lo que le digo ni saque la conclusion de que no sirve para gobernar.
El espiritu maligno es el que le sugiere esa idea, pero la humildad y
la confianza en el Senor har dn que todo se pueda. Asi piensa el senor
obispo y asi pienso yo ». Per no ha dicho todo, y con cierto humor
que no sabemos como cayo en el espiritu del P. Delattre, afiade :
«Aprovecho la ocasi6n para decirle otro consejo que se me ocurre, y es
que se habitue a juzgar de Las cosas y de Las personas, siempre y en
(19) Coste, P. II, c. 834, pp. 494-495.
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todas las ocasiones, en buen sentido. Si una acci6n tiene cten caras,
hay que mirarla siempre por la mejor, como decia el bienaventurado
Francisco de Sales ». Al final, unas palabras, como casi siempre
hace S. Vicente, de consuelo: « Yo tambien tengo esa mala costumbre
de juzgar las cosasy las personas segun mi mala cabeza, pero la expe-
riencia me dice que hay mucha felicidad en hacerlo de otra manera, Y
que Dios bendice esta manera de actuar» (20).
EI P. Delattre tambien es dado a la penitencia y a una
penitencia rigurosa. Pide consejo a S. Vicente y le dice que
haga penitencia, pero en el tiempo que dura un miserere y sin
llegar al derramamiento de sangre, porque el merito esta no en
e! dolor, sino en el amor. Le manda que acate los consejos del
P. Portail, teniendo en cuenta que la obediencia es el alma de su
alma (21). Los consejos de S. Vicente no obtuvieron 10 que se
pretendia, es decir, hacer del P. Delattre un buen colaborador
del obispo de Cahors, santo pero exigente. De hecho el obispo
pide a San Vicente que le quite de superior. En este caso, S.
Vicente, accediendo a los deseos del obispo, Ie dice tambien en
favor del P. Delattre que no encontrara otro en toda la Com-
pafiia que pueda hacerlo mejor (22).
EL P. CARLOS TESTACY
EI P. Carlos Testacy entra en la Compafiia cuando tiene
treinta an os de edad. Poco despues de hacer los votos es nom-
brado superior del seminario de Cahors, sustituyendo al P.
Guillermo Delattre (23). No durara mas de un afio, desde 1646
a 1647. Para S. Vicente es un hombre de «buen sentido, bien
formado y entendido en los asuntos y, sobre todo, fie! a sus
obligaciones (24). Cuando se trata de nombrarle superior de
Cahors S. Vicente duda despues que el P. Portail, a quien
consulta, le dice no, que no conviene. Al fin se le nombra por
aquello de que se hace 10 que se puede. EI obispo emite un
juicio interesante: «El bum P. Testacy estd maravillado de 10 bien
que va nuestro seminario, pero me gustaria que tuviera tanta experiencia
como bondad ». En otras palabras, el P. Testacy es bueno, pero
no tiene experiencia 0 es poca la que tiene. A Alain de Solmi-
(20) Coste, P. II, c. 834, pp. 498-499.
(21) Coste, P. III, c. 934, p. 107.
(22) Coste, P. III, c. 882, p. 29; c. 911, p. 75.
(23) Coste, P. II, c. 841, p. 503, nota 3.
(24) Coste, P. III, c. 911, p. 72; c. 918, p. 82.
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nihac no le cabe en la cabeza que se acuda tanto a S. Vicente.
Se queja de que el P. Testacy y otros padres del seminario
rompan la cabeza de S. Vicente, como hacen tantas veces, sin
necesidad. Y pone un ejemplo: El sinodo determine que bastan
cien libras para alimentar a los pensionistas. Asi 10 cree el inten-
dente, asi 10 cree el obispo, pero el P. Testacy y los misioneros
no 10 creen asi. Ademas es una cuestion de sinodales y hay que
atenerse a ella aunque los misioneros tuvieran razon. No habia
por que acudir a S. Vicente con semejantes problemas. En la
misma carta da noticias sobre el numero de seminaristas, circuns-
tancia que aprovecha para pedir que S. Vicente envie mas
personal, sobre todo uno que sepa musica. Se 10 pidio al P.
Portail y espera que S. Vicente no se olvide (25).
Las relaciones con el P. Testacy no siguieron buenas. El
mismo S. Vicente, en carta al P. Portail fechada el 20 de di-
ciembre de 1647, le dice que el obispo no esta contento (que
no le traga) y por eso ha pedido al P. Cuissot. S. Vicente
accedio a pesar de que el P. Cuissot estaba destinado para otro
lugar. No era facil contentar a un obispo como el de Cahors.
EL P. GILBERTO CUISSOT
El P. Cuissot sera una institucion en Cahors. Fue superior
del seminario durante muchos afios y repetidas veces. S. Vicente
acerto en este nombramiento, 0 mejor en acceder al deseo del
obispo, que explicitamente deseo al P. Cuissot como superior
de su seminario. Llegaba a Cahors con mucha experiencia.
Habia sido superior de La Rose (1640-1644), del co1egio de 10s
Bons-Enfants (1644-1646). En este mismo afio esta provisiona1-
mente en el seminario de Mans y en San Lazaro. Aqui estara
desde 1646 a 1647, fecha en 1a que parte para Cahors. Para
S. Vicente el P. Cuissot es un hombre que atiende bien 1as cosas
externas, pero tiene poca « uncion » interior, aunque es muy de
Dios. Para el obispo de Cahors, celebre por su seriedad y seve-
ridad, la carencia de « uncion interior» no podia suponer nada
importante. Por eso el obispo le juzga muy positivamente. Escue-
tamente dice que cumple con su cargo y es importante que
S. Vicente no le cambie ni lleve a otro Iugar (26).
Lo importante es que el P. Cuissot entiende bien al obispo,
se acomoda a su celo y resulta un colaborador eficaz. El histo-
riador Chastenet ha escrito que el P. Cuissot fue la piedra an-
(25) Coste, P. III, c. 955, p. 133.
(26) Coste, P. III, c. 1174, p. 426. cr. Notices ..., II, pp. 79-147.
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gular y fundamental del seminario de Cahors (27). Hay que tener
en cuenta 10 que ya insinuamos antes, es decir, que el P. Cuissot
paso gran parte de su vida en Cahors. Su primer superiorato
dura desde 1646 a 1662, dos afios despues de la muerte de
monsefior Alain de Solminihac. Vuelve en 1664 y 1680.
EI seminario fue siempre bien no obstante estas diferencias
con algunos de los superiores, que nunca llegaron a ser problemas
insolubles, aunque en este caso la baza este en favor de S. Vi-
cente y en la buena disposicion de sus misioneros. En 1650 Alain
escribe a su colega el obispo de Beauvais. Le expone los medios
que ha usado para llevar a cabo la reforma en su diocesis,
Despues de enumerar todos los medios, le dice: «Despues de
todo no he encontrado otro medio mejor para la reJorma de mi diocesis
que el seminario establecido en esta ciudad de Cahors. La direccum del
mismo se la he confiado al senor Vicentey a los suyos... Por este medio
he provisto a mi diocesis de eclesiasticos capaces y de vida ejemplar.
En fin, no se decirle cudntos frutos recojo cada dia del seminario. De
ordinario hay alli unos 30, y he unido al seminario una de las princi-
pales parroquias de Cahors para que hagan en ella las funciones» (28).
Que en la diocesis de Cahors no dieran los misioneros las mi-
siones populares y aceptaran la parroquia a la que alude el
obispo fue otro problema que S. Vicente, muy a pesar suyo,
tuvo que resolver, dejando al obispo que, una vez mas, se saliera
con la suya (29).
El P. Cuissot secunda las reformas materiales que el obispo
quiere hacer en el seminario. Tiene una idea feliz. Quiere dejar
escrito en la piedra un recuerdo a los meritos del obispo. Ente-
rado este, manda borrar 10 escrito. Lo que pareda feliz y justa
idea solo ha recobrado valor en la historia, que ha recogido
10 sucedido.
No toda la historia del seminario fue sobre ruedas. La cri-
tica feroz a la obra reformadora de Alain de Solminihac llego
tambien al seminario. Se les acusaba de que el seminario era
como una prision. Sin duda, toda la obra reformadora del obis-
po de Cahors llevaba el sello de la dureza por su exigencia.
De ahf las rebeldias que nacieron contra el entre algunos ecle-
siasticos y seglares. Al fin todo se resolvio interviniendo S. Vi-
cente (30).
Podemos afirrnar que el obispo murio satisfecho de su obra
(27) Chastenet,L.: La vie de Mgr. Alain de Solminihac, 1817,
PP·217-218.
(28) Coste, P. II, c. 743, p. 396; IV, c. 1292, p. 46.
(29) Notices , II, p. 106.
(30) Notices , II, p. 127.
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en el seminario de Cahors y satisfecho por 10 que Ie habia ayu-
dado su amigo Vicente de Paul y los suyos, como acostumbraba
a decir. «Mi clero ha cambiado de rostro - escribe a S. Vicente - y
ha sido gracias al seminario, en el cual hay actualmente unos·40 6 50
eclesidsticos » (31).
La obra del seminario de Cahors, como concretizacion de
10 que el Concilio de Trento pretendio, fue magnifica. Nadie 10
discute. No se puede olvidar, y de hecho no se olvida, la cola-
boracion que le presto S. Vicente y la Congregacion non solo
al inicio, sino en toda su trayectoria, hasta la muerte de Alain
de Solminihac y despues. San Vicente puso a su disposicion
todos los recursos que poseia. Si nos hemos fijado especialmente
en los misioneros que tuvieron la responsabilidad del cargo del
superiorato hay que decir que existen otros muchos aspectos
que S. Vicente puso en aceion para conseguir 10 que el obispo
pretendia y 10 que el mismo deseaba. En la misma correspon-
den cia del santo podemos encontrar material abundante para
afirmar con toda certeza que no eran solo los misioneros desti-
nados en Cahors los unicos agentes de aquella obra, sino otros
misioneros y otras personas que S. Vicente pudo usar, y orientar
sus esfuerzos en favor de la reforma de los seminarios en Fran-
cia (32). Cahors es un ejemplo magnifico si se quiere, pero
un ejemplo. Fue un modelo que el mismo Alain de Solminihac
se atrevio a poner como digno de ser imitado a otros obispos
ernpefiados en la reforma de su clero (33).
Parece ser que el obispo de Cahors penso en un seminario
menor, pero 0 porque el mismo no estaba totalmente convencido,
o porque S. Vicente se mostro intransigente dados los resultados
negativos de las experiencias que hasta entonces se habian hecho
en Francia, el caso es que aquella idea no llego a tomarse en
serio y quedo como posibilidad para otros tiempos (34).
LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN CAHORS
Un verdadero reformador no se puede olvidar de los pobres.
Alain de Solminihac, obispo de Cahors, ideo un buen programa
de ayuda asistencial a los pobres. Entre los pobres se encontro
con buen numero de huerfanos que necesitaban acogida y educa-
(31) Notices ... , II, p. 134.
(32) Coste P.: Saint Vincent de Paul, II, pp. 75 ss., 357 ss.
(33) A. Sylvestre, C.M.: Vincentiana, 3 (1981), 198; Coste P., II,
c. 743, p. 386; III, c. 693, p. 141; c. 1217, p. 478.
(34) A. Sylvestre, C. M.: Vincentiana, 3 (1981), 198.
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ClOn.El 20 de julio de 1654 funda, segun el historiador Darri-
cau, una casa para nifias huerfanas que confia alas Hijas de
la Caridad. Muy pronto acogieron, segun el mismo historiador,
a un centenar de nifias, El 16 de febrero establece otra semejante
para los nifios que tambien confia alas Hijas de la Caridad.
Por esto hay que tener en cuenta el papel que las Hijas de la
Caridad desempefian en la pastoral del obispo de Cahors. La
hora de la expansion de las Hijas de la Caridad no habia llegado.
Por eso S. Vicente y Santa Luisa se muestran cautos, pero no
se pueden oponer alas instancias del obispo de Cahors, santo y
tesonero amigo. Segun 10 dicho se debe deducir que las Hijas
de la Caridad tuvieron dos establecimientos en Cahors. Pero
no fue asl. Cierto que hubo planes de dos establecimientos,
pero en la realidad solo se llego a aceptar uno: El hogar, como
hoy diriamos, para las nifias huerfanas,
Coste, en su obra S. Vicente, el gran santo del gran siglo, nos
da otra version. Cierto que en 1654 el obispo de Cahors pide
a S. Vicente Hermanas para que se ocupen del orfelinato de
nifias. Y desea que todo esto se haga pronto. Pero S. Vicente no
tiene prisas, como es habitual en el, y Santa Luisa no encuentra
facilmente el como satisfacer al senor obispo. Se trata de una
obra nueva en la Compafiia. Hay que pensarlo bien aunque el
obispo se enfade, como se enfado (35). Solo en 1658 pudieron los
Fundadores enviar dos Hermanas. Hubo un percance que atrsaso
casi un afio la ida de las Hermanas a Cahors. Nos 10 cuenta
Sor Maturina Guerin cuando escribe sobre la virtud de la espe-
ranza de Santa Luisa. Se 10 escribe a Sor Margarita Chetif:
« Usted ha podido saber que una Hermana sobre la que se tenian grandes
esperanzas, habiendo sido destinada para el establecimiento de Gahors,
se march6 precisamente en el momento en que todo estaba pronto para
partir. Greo que hasta se perdieron las fianzas ... » (36). Sor Maturina
no nos dice la razon. EI P. Coste dice que fue pOI'miedo, pavor
dirfamos, de ir destinada tan lejos, a 150 leguas de Paris, a
600 kilometros, segun la guia de los ferrocarriles franceses. EI
incidente sucedio en 1657, por eso hasta 1658 no pudieron ir
las Hermanas. Por 10 sucedido no sabemos si la Hermana que
se escapo por miedo a ser destinada muy lejos estuvo presente
a la conferencia que S. Vicente, emocionado, dirigio alas Her-
manas el 29 de septiembre de 1655. Esta explicando el regla-
~ento y llega un momento en el que S. Vicente les dice que
benen que estar dispuestas a ir a todas partes, porque de todas
(35) Coste, P. IX, p. 1111.
(36) Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras, sa vie, ses ver-
tus, son esprit, II, pp. 239-240. Coste, P.: Saint Vincent, II, pp. 239-240.
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partes les Haman: De Toulouse, Cahors, Madagascar... Las
Hermanas, facilmente entusiasmadas, responden a coro que estan
dispuestas. Dos veces se 10 pregunta S. Vicente y dos veces res-
ponden que si, que estan dispuestas a ir a todas partes. No
contento S. Vicente con aquel entusiasmo, afiade : j Que desven-
turada seria la que resfriase a las demos y que juera causa para que
otras se desanimaran! Seria digna de castigo... (37). Sin duda las
Hermanas deberian ser preparadas a misiones de mayor enver-
gadura y de mayores responsabilidades.
Surge otro problema de organizacion, que se estudia en el
consejo del 5 de abril de 1656: .!No seria conveniente fundar un
seminario 0 una casa, como la de Paris, mas proxima a esos
lugares desde los cuales las Hermanas son llamadas? Las peti-
ciones del obispo de Cahors y del obispo de Agde son las causas
de este nuevo planteamiento. Un planteamiento nuevo, pero
importante para la Compafifa, como hace notar el mismo S. Vi-
cente al presentar la cuestion, Se exponen las razones en pro y
en contra. En favor, aducense las razones siguientes: Las distan-
cias, los largos viajes como consecuencia de la distancias, el
tener que ir solas, los gastos, la facilidad de los cambios. En
contra solo aparece una, una duda: .!No sera emprender de-
masiado? .!Darse a conocer demasiado? .!No sera mejor seguir
oculta a los ojos del mundo? S. Vicente apela a la humildad:
«Confundamonos, Hermanas, al ver que somos estimados por tantas y
tan considerables personas. Humillemonos al ver que Dios escoge a la
Campania para servirle en lugares tan lejanos. ~Quien somas nosotros?
~Quien soy yo? ». Todos los presentes al consejo dan su parecer.
Todos respond en afirmativamente. Incluso Santa Luisa, que
afiade una razon especial: Parece que le Providencia 10 quiere
porque se trata de lugares en donde hay sacerdotes de la Mision,
Tambien responde afirmativamente el P. Portail, presente en el
consejo, pero afiade otra consideracion : Debemos orar para que
el Senor nos muestre mejor su voluntad. Es la conclusion que,
por el momento, deduce S. Vicente: Hay que orar. Por eso,
« usted, Portail, dird la misa por esta intenci6n y las Hermanas asistirdn
a ella. Yo tambien la dire... ». Ruega a Santa Luisa que enco-
miende este asunto tan importante a la Comunidad. Pero como
si hubiera dicho algo malo, se corrige: «No, no diga que recen
por un asunto importante. Nosotros no tenemos asuntos importantes.
Diga que recen por una necesidad de la Campania» (38).
Las presiones del obispo de Cahors siguen, ahora por medio
del obispo de Sarlat, Mons. Savin, presente en estos dias en
(37) Coste, P. IX, pp. 743-744.
(38) Coste, P. XIII, pp. 711-714, edic. francesa.
r
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Pads. Es evidente que a S. Vicente le preocupa todo este asunto.
Hasta en la repeticion de oracion tenida en San Lazaro a pri-
meros de noviembre de 1656, pide oraciones: « No podeis imagi-
naros como Las bendice Dios - alas Hijas de la Caridad - en todas
partes y en cuantos lugares quieren tenerlas. El obispo de Treguier me
ha pedido ocho para tres hospitales ; el de Cahors pide tambien para
dos hospitales; el de Agde tambien Las pide, y su senora madre me ha
insistido en ello hace muy pocos dias. Pero no tenemos bastantes... » (39).
La decision de ir a Cahors estaba tomada. Era solo cuestion
de poder realizarlo. En abril de 1657, Santa Luisa escribe a
S. Vicente que debe buscar otra Hermana para Cahors que
sepa leer y escribir, dada su mision de ensefiar alas nifias,
Se ve que Ie preocupan otros detalIes, como son los gastos.
Quiere prevenir dificultades. Hay un detalle muy curioso: Dice
Santa Luisa que es mas facil escoger dos para Cahors que cua-
tro para cualquier otro lugar. Con todo, hay que hacer el esfuerzo
necesario, y la razon es, dice a S. Vicente, su santa intencion (40).
Las Hermanas escogidas finalmente fueron Sor Adriana
Plouvier y Sor Luisa Boucher (41), Mas tarde va Sor Maria
Marta Trumeau, que debe salir de la Fere a causa de una
ca1umnia (42). Se tuvo el proposito de enviar a Sor F. Carci-
reaux para contentar al obispo de Cahors, pero no se llego a
realizar este destino. Sor Carcireaux fue destinada a Narbona,
otra fundacion distante de Paris (43). Sor Ana Hardemont pide
ir a Cahors, pero San Vicente, en una carta muy interes ante,
le dice que no: «No es bueno que deje Ussel, en donde actual-
mente trabaja, y no parece bien que vaya a Cahors ». En rea-
lidad, las razones de Sor Ana para salir de Ussel no convencen.
Es muy claro S. Vicente en la carta que escribe a Sor Avoya,
compafiera de Sor Ana: «Si esos deseos de Sor Ana vinieran de
Dios no andaria tan inquieta, sino que se pondria en manos de Los que
la dirigen» (44).
La dificultad de la seleccion se supero, Sobre la prep a-
racion no sabemos mucho fuera de la instruccion que les da
S. Vicente la vispera de partir y el proyecto del reglamento.
San Vicente las despide, y en este envio a la mision, como hoy
diriamos, les dirige una platica muy interessante. La fecha es
del 4 de noviembre de 1658.
(39) Coste, P. V, c. 2164, p. 596; XI, p. 252.
(40) Coste, P. VI, c. 2333, pp. 259-260.
(41) Coste, P. VII, c. 2812, p. 300.
1182.(42) Coste, P. VIII, c. 3157, p. 187; c. 3070, p. 101; IX, pp. 1181-
(43) Coste, P. VIII, c. 3070, p. 101.
(44) Coste, P. VII, c. 2739, p. 202; c. 2744, p. 210.
- 362-
La secretaria de turno tiene mucho cuidado en titular esta
instrucci6n: « Instrucciones dadas por el Sr. Vicente, nuestro
veneradissimo Padre, el dia 4 de noviembre de 1658, a nuestras
queridas Hermanas Adriana Plouvier y Luisa Boucher, que
deberan salir al dia siguiente para la fundaci6n de Cahors ».
S. Vicente expone, como casi siempre, los motivos que tienen
para entregarse aDios sirviendole en la ciudad de Cahors. El
primero, creer que Dios es quien las llama. Cuando un obispo
llama para trabajar en su di6cesis es sefial clara de que es el
Senor quien llama. Pero en este caso, ademas, es un obispo
santo, que se le tiene por santo. No oculta S. Vicente el hecho
de las repetidas llamadas del obispo de Cahors desde hacia
cuatro afios, y hasta se ha enfadado porque la senorita Legras
no encontraba modo de satisfacerle. Otro motivo es 10 que se
va a hacer alli: Instruir y educar alas nifias huerfanas ... Obra
nueva en la Compafiia.
En cuanto a los medios, el primero es el desprendimiento.
Hay que desprenderse de todo para ser totalmente de Dios...
El segundo es la humildad, porque vais a combatir contra el demonio
de aquel pais, que es el demonio del orgullo, de La coleta, de La auto-
suficiencia, de La ira ... Vedis alli personas que casi siempre estdn irritadas,
que se enfadan por Las cosas mas pequeiias. Son presumidos, les gusta
hablar mucho ... ». Nos podemos imaginar c6mo reaccionarian los
habitantes de Cahors si hubieran oido 10 que S. Vicente dice
de ellos, ellos tan orguUosos... Otro medio es la tolerancia mutua
y la mortificaci6n. Necesitan tolerarse mutuamente. Que la
Hermana mayor este convencida de que esta llena de defectos
y que la menor este convencida de 10 mismo. Necesitan mortifi-
caci6n para no usar palabras en propia alabanza ni en alabanza
de la Compafiia, Necesitan mortificaci6n para tratar al senor
obispo, para recibir humildemente sus avisos, sus correcciones,
pues la austeridad que el tiene para consigo quiza le haga un
poco severo. Ese senor es una persona que hard problema de conciencia
de una palabra dicha para halagar... 1d pues, hijas mias, con La con-
fianza de que el Espiritu del Senor ira con vosotras. Cumplid lo que
os diga el senor obispo y el P. Cuissot, superior del pequeiio seminario
que alli hay ... » (45).
Para Navidad ya estaban las Hermanas en Cahors. S. Vi-
cente las ha seguido durante todo el viaje. Escribe a varias per-
sonas de los lugares por donde han de pasar y les ruega que las
atiendan, que les den 10 que necesisten. En Cahors se ponen a
trabajar. Conocemos un proyecto de reglamento encontrado en
los archivos de la biblioteca nacional de Francia. Esta fechado
(45) Coste, P. IX, pp. 1111-1114.
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el mes de julio de 1657. Lleva como titulo: « Para las huerfanas
que han de educar las Hermanas de Cahors ». Segun Coste, el
reglamento muestra la mano de Santa Luisa. Las «pequefias
hermanas » - ainsi han de llamar alas huerfanas - deberan ser
tratadas como personas serias y religiosas. Las practicas reli-
giosas y de piedad que les sefialan son excesivas: Misa diaria,
rosario, lectura espiritual, media hora de visita al Santisimo
Sacramento, tres examenes de concienda y procurar la uni6n
con Dios al levantarse, al asearse, en el trabajo y en la comida.
Se exige silencio durante la comida, durante el trabajo; sola-
mente tend ran una recreaci6n de media hora despues de la
comida de las diez para honrar la infancia de nuestro Sefior.
Se les aconseja comer 10 necesario. La dieta que se les asignara
no permitira que hagan excesos en la comida, como despues
veremos. Otras practicas se les aconsejan, como tener intenciones
especiales en sus oraciones y actos por la paz del mundo, la
uni6n de los cristianos, los recien nacidos, los aftigidos, etc., los
enfermos, los agonizantes, los pecadores, los prisioneros, los sa-
cerdotes, los superiores, los religiosos. Por la manana deberan
ofrecer, como sufragio para salvar un alma del purgatorio, todos
los trabajos y meritos del dia (46). Nuestro juicio hoy no seria
muy favorable a este reglamento. Excesivamente monacal para
unas pobres huerfanas. Mas bien parece un proyecto de novi-
ciado. Coste, que 10 ve muy recargado, dice que se trata de un
proyecto que sin duda se veria muy modificado y que sufriria
mas de un retoque. No sabemos si en tal proyecto tambien
intervino el austero obispo de Cahors.
El obispo no mimaba para nada a sus huerfanas, La comida
no era muy delicada: Pan negro y alguna vez tocino y carne de
res. Parece ser que las Hermanas se atuvieron a la misma dieta.
Existe una carta del P. Fournier, profesor en el seminario de
Cahors, dirigida a Santa Luisa, en la que le avisa de esta
situaci6n. Es posible que despues de la carta del P. Fournier
la dieta mejorara. Por otra parte, las dos Hermanas se cargaron
de trabajo. No s6lo eran las huerfanas, eran tambien los enfer-
mos a domicilio objeto del cuidado de las Hermanas. El excesivo
trabajo y la preocupaci6n por cumplir las reglas dadas por los
Fundadores crearon una situaci6n dificil para las Hermanas.
Tampoco el que llegara Sor Trumeau haria cambiar la situaci6n.
A pesar de todo no parece que el obispo estuviera plenamente
satisfecho de la obra de las Hermanas por 10 que dice Santa
Luisa en una carta a S. Vicente (47).
. (46) Coste, P.: Saint Vincent, II, p. 728; Louise de Marillac: Pen-
sees, p. 259.
(47) Coste, P. VIII, c. 3182, p. 220; Notices •.., II, p. 140.
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LA DIRECCION DE LAS HERMANAS
En el consejo del 5 de abril de 1656 vimos como Santa
Luisa daba como razon para que se pudiera crear un seminario
o casa distante de Paris el hecho de que en el lugar hubiera
una comunidad de misioneros. La relacion entre ambas comuni-
dades tenia para Santa Luisa un valor especial. En el caso de
Cahors, la situacion era clara. Hacia afios que los misioneros tra-
bajaban alli y trabajaban bien. La direccion de las Hermanas
estaba asegurada. El superior, P. Cuissot, se encargarfa como
era costumbre en la Compafiia. Pero el P. Cuissot pone dificul-
tades por el excesivo trabajo y hace que le sustituya el P. Four-
nier, quien a su vez tambien pone dificultades por parte del
trabajo y porque no se cree preparado para prestar el servicio
alas Hermanas. S. Vicente clarifica la situacion en una carta
dirigida al P. Dehorgny. «He rogado al P. Fournier que ayude al
P. Cuissot en la atenci6n a Las Hermanas a pesar de su trabajo y de
que no se considera apto para este ministerio. Le he animado a ello »,
S. Vicente puntualiza: Se trata de ayudar al P. Cuissot, no de
sustituirle, en este quehacer 0 responsabilidad, porque «como
superior de Losmisioneros debeprestar la misma atencion a Las Hermanas
como lo hace a Los seminaristas. Mas aun : Aquellos que Las han de
instruir, confesar y diriger no lo deben hacer independientemente de iL »,
es decir, del P. Cuissot. Es claro S. Vicente, y se ve que Cahors
no es una excepcion de la responsabilidad que el superior de
los misioneros tiene sobre las Hijas de la Caridad residentes en
el mismo lugar. No pone dificultades a que el P. Bonichon,
tambien en el seminario de Cahors, eche una mana al mismo
P. Fournier si 10 necesita (48).
MUERTE DE ALAIN DE SOLMINIHAC
Alain de Solminihac murio el 30 de diciembre de 1659.
Un afio pues pudo tener alas Hermanas bajo su vigilancia en
la obra que les habia confiado. Las Hermanas continuaron en
Cahors.
Es interesante el detalle que nos cuentan los biografos:
Poco antes de morir, Alain de Solminihac llama a un notario
para que levante acta de su ultima voluntad. Quiere dejar todo
a los pobres y quiere morir en absoluta pobreza. Despues ruega
a la superiora de las Hijas de la Caridad que le conceda una
sabana como mortaja, y a los religiosos de N. Senora la gracia
de ser enterrado en la iglesia de ellos (49).
(48) Coste, P. VIII, c. 3182, p. 220; Notices ..., II, p. 140.
(49) Darricau, R., o. c., p. 52.
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OTRAS RELACIONES CON S. VICENTE
La relaciones con S. Vicente son mucho mas amplias que
las consignadas. Todos los aspectos eclesiales, en los cuales in-
tervino el abad de Chancelade y obispo de Cahors, interviene
tambien S. Vicente: Reforma del clero, seminarios, reforma de
las comunidades religiosas, el jansenismo, la elecci6n de obispos,
la asignaci6n de los beneficios eclesiasticos, etc., son asuntos,
campos de trabajo, en los que la obra de estos dos grandes
hombres se hace presente; a veces se contraponen, pero siempre
intentan 10 mejor para la Iglesia. Para conocer mas al detalle
el mundo de las relaciones entre S. Vicente y el obispo de
Cahors es necesario hacer un estudio mas amplio y profundo
que el que yo he hecho. Para mi, como dije al principio, no
se trata sino de obsequiar con un carifioso recuerdo al «viejo
santo» y al recien beato.
Quiero terminar con un testimonio de S. Vicente sobre
Alain de Solminihac, abad de Chancelade y obispo de Cahors:
« Un gran prelado de estos tiempos sigue esta misma maxima (hacer
10 mas perfecto, como Santa Teresa, y todo para mayor gloria
de Dios, como S. Ignacio) de animar todas sus accionesy todas
sus obras con la intenci6n de buscar siempre el mayor bien: Es el obispo
de Cahors, que tiende siempre a lo mas perfecto y lo consigue» (50).
P. S.-En «BLF» 81 (sept. 1981), 20-24, escribe Robert
Bezac, antiguo obispo de Aire-Dax, un articulo sobre Solminihac
y S. Vicente.
Miguel Perez Flores C.M.
(50) Coste, P. XI, p. 442.
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IV - STUDIA
REFLECTIONS ON THE RENEWAL OF VINCENTIAN
SPIRITUALITY
For a long time, I have wanted to write this article. For many
reasons, however, I have had a certain reticenceabout putting these thoughts
on paper. What gives me most cause for hesitation is that my own life
doesn't adequately reflect the values presented here. Nonetheless, I would
like to share these ideas which have been inspired by the words of experts
in the field of Vincentian studies and some of my own reflections.
This article is meant as a reflection on the renewal of Vincentian
spirituality. It is not an historical study of the spirituality of Vincent
de Paul. That work has already been done by more competent historians
and students of spirituality (1). My concern is to relate key elements
of the Vincentian tradition to contemporary concerns and approaches. For
this reason, at times, I have emphasized points that Vincent never considered
and in a manner quite different than his own. It seems to me that
in terms of renewal, we have to bring the spirit which animated Vin-
cent's life into line with the Twentieth Century. We cannot relive the
Seventeenth Century. We can, however, revivify a spiritual tradition
that began with a simple French priest in the age of the Counter-Reform.
Structures and modes of living become obsolete, inneffectual and pass away.
But a spirit lives on in the hearts of men and women, taking new form
in each era. So, while in some cases, I am conscious of having departed
from the particular expressions of our founder, I believe that these reflec-
tions are very faithful to his spirit.
Perhaps in the process of trying to transpose this spirituality, which
is concretely rooted in the Seventeenth Century, into our own time, I
have distorted the Vincentian vision. My goal, however, is not to have
everyone agree with my thoughts. I view this work as an instrument
(I) See the following works for different views of the spirituality of
St. Vincent de Paul: Jean Calvet, St. Vincent de Paul, ( .Y.: Kenedy, 1959);
R. Chalumeau, La Vie et l'iime de M. Vincent, (Paris, 1959); G. Coluccia,
Espiritualidad Vicenciana, Espiritualidad de la Acci6n, (Salamanca, 1978); J. Delarue,
L'ideal Missionaire du Pritre d'apres St. Vincent de Paul, (Paris, 1946); A. Dodin,
«Esprit de St. Vincent, Esprit de la Mission, «Mission et Charite 31-2- (1968),
pp. 135-43; A. Dodin, «St. Vincent de Paul, mystique de l'action reli-
gieuse, « Mission et Charite 29-30 (1968); A. Dodin, ec Spiritualite de St. Vin-
cent de Paul, «Mission et Charite 1 (1961); V. Franco & J. Herrera, Teologia
de la Acci6n y Mistica de la Caridad segtai San Vicente de Paul, (Madrid, 1960);
J. Ibanez, San Vicente de Paul y los Pobres de su Tiempo, (Salamanca, 1977); A.
Maynard, The Virtues and Spiritual Doctrine of St. Vincent de Paul, (St. Louis,
1959): Preparatory Commission of the 1980 Gen'l Assembly, St. Vincent's
Spiritual Experience and Our Own, n. pub. mss.; A. Molien, La Journee Chretienne
d'opris St. Vincent de Paul, (Paris, 1946).
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for generating discussion and dialogue. My hope is that the article
will stimulate members of the Double Family to study, think about,
reflect on and pray over our spiritual tradition in a new light. If that
happens, then this article has been successful.
Vincentian spirituality has become a safe topic. Almost all of the
confreres and Daughters find it an interesting subject for workshops and
personal reading. As important and as interesting as these exercises may
be, they can reduce Vincentian spirituality to comfortable sterility. We
can repeat the words of Vincent and study his life without ever being
touched by the spirit which moved him to say and do certain things.
Yet Vincentian spirituality could have, indeed should have, an en-
tirely different impact on our lives. It should challenge us to rethink our
understanding of Jesus and his message. It should force us to examine
our lifestyles, our expressions of piety, our response to the Gospel and
our approach to ministry. Any attempt to embody the spirituality of
Vincent de Paul today demands that we move beyond the status quo
in many areas of our personal and community lives.
Three hundred years ago a small group of men and women gathered
around St. Vincent de Paul because they wanted to share his vision and
his manner of living the Gospel. That is what it meant to be a priest
of the Mission or a Daughter of Charity in the Seventeenth Century.
It means that today as well. Vincentian spirituality, Vincent's manner of
responding to the evangelical message, stands at the heart of the Vin-
centian vocation in every age. The expression may be different, but
fundamentally it's the same faith vision which we seek to capture in the
Twentieth Century.
A renewal and reappropriation of Vincentian spirituality should be
a crucial concernfor members of the Double Family. If we lose touch
with our spiritual legacy, then to some extent we cease to be truly Vin-
centian. If, on the other hand, we so historicize this tradition, much
like biblical fundamentalists, that we become irrelevant in the modern
world, then we might as well not exist. We cannot, therefore, either
abandon Vincentian spirituality, or lock ourselves completely into its
primitiue form. The task before us, individually and as a community,
IS to go back to our roots and to reinterpret them in light of our own
position in history.
I. TWO BASIC FOCAL POINTS
A. JESUS CHRIST, THE EVANGELIZER OF THE POOR
S ~very Christian spirituality begins with an understanding of Christ.
t. Vzncent, under the influence of Pierre de Berulle, had a Christology
~tom abov~>~. He vieu:ed Jesus as the Word of God, who emptied
mself of dwzne prerogatiues to become man. Vincent, as so many other
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members of the French School of Spirituality (2), was deeply impressed
by the mystery of the Incarnation. The idea that God so loved the
world that he sent his only begotten Son was a point of wonder and
awe for him.
Vincent's spirituality stands out from the other followers of Berulle
becausefor him, the Son of God not only became a man, he became a
poor man. He chose to be counted among the poor in order to enrich
us by his poverty (3).
This theological foundation supports a vivid image of Jesus taken
from the Gospel. The concretepicture of Jesus is that of the Fourth
chapter of Luke. Here, Jesus stands up in the synagogue of Nazareth
and declares himself sent to preach Good News to the poor. The Good
News, quite simply, is that the Kingdom of God is for the poor (4).
Salvation is at hand for them.
The Jesus of St. Vincent had a special love for the dispossessed
and the downtrodden. He spent his time mixing with those elements of
society whom the ordinary rabbi avoided. It a was a scandal to his
pious contemporaries that Jesus mingled with prostitutes, tax gatherers,
the weak and the poor. He turned on its ear the popular notion that
wealth is a sign of God's blessing. For Jesus, people had worth, not
because they had wealth and power, but because they were children of
his Father. Jesus proclaimed that «being », not «having », enabled
one to enter the Kingdom of God (5).
St. Vincent saw clearly that Jesus did not only preach a beautiful
message about an abstract kingdom. His words did not raise hopes and then
allow them to be dashed. What he proclaimed by word, he concretely
(2) For background on the French school of Spirituality and on Pierre
de Berulle, see: H. Bremond, Histoire Littiraire du Sentiment religieux en France,
(Paris, 1921), vol. III; J. Dagens, Berulle et les Origines de la Restauration Catho-
lique, (Paris, 1952); M. Dupuy, Berulle et le Sacerdoce, (Paris, 1968); P. Pourrat,
Christian Spirituality, (N.Y.: Kenedy, 1927), vol. III; W. Thompson, Jesus,
Lord and Savior, (N.Y.: Paulist, 1980); E. Walsh, The Priesthood in the Writ-
ings if the French School, (Washington: C.V., 1949).
For Berulle's influence on St. Vincent de Paul see the works cited above
in notes 1 and 2. See also: J. Leonard, « St. Vincent de Paul and Cardinal
de Berulle, « Irish Ecclesiastical Record (1936), pp. 256-71, 354-67.
(3) Pierre Coste, ed., St. Vincent de Paul, Correspondence, Entretiens, Doc-
uments, (Paris, 1920-4), vol. XII, p. 811 & 79; vol. XI, p. 223, 107, 135.
For reasons of brevity, Fr. Coste's work will be cited by the letters
S.V. A Roman numeral will signify the volume and Arabic numbers will
indicate the page.
(4) S.V. XII, 80.
(5) For some contemporary works on this theme see: L. Boff, Jesus
Christ Liberator, (N.Y.: Orbis, 1976); R. Cassidy, Jesus, Politics and Society,
(N.Y.: Orbis, 1978); W. Kaspar, Jesus the Christ, (N.Y.: Pau1ist, 1976); A.
Nolan, Jesus before Christianity, (N.Y.: Orbis, 1979); J. Mackey, Jesus, the
Man and the Myth, (N.Y.: Paulist, 1979). J. Sobrino, Christology at the Cross-
roads, (N.Y.: Orbis, 1978).
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put into pra~tive by his actions (6). He '.'lade th~ love oj God a. ~e-
ality in the liues oj the poor by healzng the sick, feeding the hungry, raistng
the dead, treating sinners with compassion. The action which most
demonstrated God's love for the poor was the death oj his Son on the
cross. It is there that Jesus shows God's solidarity with suffering and
oppressed humanity. At the same time, he takes a hopeless situation
and turns it into a sign oj hope. The Paschal Mystery shows that
God can and will act as Liberator in a situation filled with despair
and evil to make it hope-filled, grace-filled.
Vincent de Paul's life revolved around his relationship with Jesus,
the evangelizer oj the poor This was the person he came to know and
love in his prayer and life's situations. In the course of their interaction,
Vincent came to see that his charism, the gift given him by the Spirit
for the building up of the Church, was to make the love oj God a
reality in the lives oj the poor. The love he experiencedin his relationship
with the Lord moved him to all oj the great works he accomplished in
his life. As such, his activity is more than philanthropy. It is a re-
sponse to grace.
Present day Vincentian spirituality has to be centered on a particular
image oj Jesus- -that oj the evangelizer oj the poor. The choice of
this image has wide ramifications on every aspect of our lives. It is
in light of this image that we interpret the Gospel and historical realities.
This specific image oj Jesus is not only a model to be imitated.
It is the form in which we come to know him as a person. For mem-
bers of the Double Family, spirituality involves a relationship with the
poor Jesus. Vincentian spirituality stands or falls on the strength oj
that relationship.
B. THE POOR PERSON
If Jesus stands at the center of Vincentian spirituality, the poor
person stands there beside him. Our founder experienced that he could
not separate Jesus from the poor. In his own life, he only came to
know Jesus, when he came to know the poor (7). Chatillon, Folleville,
and his temptation against the faith were all events which helped him
perceive that Jesus is discovered in the midst oj the poor. They take
on a virtually sacramental place in his spirituality.
Vincent's view oj the poor was not a romantic vision. Rather it
was a faith vision. When he speaks of the poor, he means those who
(6) S.V. XII, 87; IX, 244-6, 324-5, 119, 592; X, 667-8.
(P . (7) L. Abelly, La vie de venerable Serviteur de Dieu, M. Vincent de Paul,
p an.s, 1896), vol. III, p. 116-9. See also: 1. Zedde, L'euangeliezazione dei
oven secondo S. Vincenzo di Paoli, (Rome, 1972).
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are on the economic and social fringes cif his society (8). He does not
make our distinction between economically and spiritually poor. The two
states are one in his mind, because theformer is the cause of the latter (9).
Everyone is poor in some sense, yet he does not use this broad notion.
If everyone is poor then no one is poor: The poor of whom Vincent
speaks are the indigent, oppressed and starving people whom he met in
the fields and city streets. He recognized that they presented a repulsive
exterior. He strove, however, to look beyond the unpleasant faces, filthy
bodies and angry expressions to the presence cif Jesus within (10).
Since they are sacraments of Christ, there is no question of bringing
Jesus to the poor. He is there already! Evangelization means making
them aware of this presence. The proclamation of the Good News and
the works of justice and charity are the means of making the love of
God known to the poor, These are not two separate functions, but
rather two means to the same end. Priests cif the Mission, therefore
not only preach the Gospel, they make it concrete in acts of justice and
charity (11). The Daughters of Charity not only serve the physical
needs cif the poor, they proclaim the gospel as well (12).
The message of Jesus is that the Kingdom of God is for the
poor (13). The Kingdom, God's power which is love, comes to be
when persons experience that love in historical situations. Wherever the
poor are treated with justice and charity, wherever an oppressive situation
is made more human, there is the presence of God. This is God acting
to bring salvation by transforming the world.
The salvation promised in Jesus' proclamation cif the Kingdom
involves the total person. As Fr. Bastiensen maintains, « The body-
soul division is not Vincentian (14) », All Christian spirituality is
geared to the building up of the Kingdom of God. Salvation, the well-
being of the whole person, occurs in the action of Christians working
to build God's Kingdom of peace, justice and charity. The choice for
God involves a choicefor humanity. Vincentian spirituality further specifies
this latter aspect in a choice for the poor. This can never be a self-
righteous turning of one's back on the rich. That would only lead to
new forms cif oppression. The option for the poor, however, means
that our lives are directed to the total service cif the poor, the most
abandoned (15).
(8) J. Ibanez, « San Vicente de Paul y el juicio de los pobres,» Vin-
centiana 22 (1978), p. 97. A. Bastiaensen, « The Vincentian Mission Today»,
Clapvi Bulletin 6-7 (1974), trans. Pio Jimenez, p. 21.
(9) St. Vincent's Spiritual Experience, p. 18; Ibanez, Ibid.
(10) S.V. XI, 32; IV, 42-3; IX, 252; X, 332, 679-80.
(11) S.V. XII, 87-88.
(12) S.V. X, 670-1.
(13) S.V. XII, 80.
(14) Bastiaensen, p. 21.
(15) S.V. XII, 4-5; XIII, 198; XI, 392, 77.
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The sacramental aspect of the poor, and our call to make the love
of God 'present in their lives, places .them at the. heart of Vincentian
spiritualzty. It demands that we be wzth the poor zn order to find God
and to proclaim his presence. This is why Vincent could say to the
seminary professors that they should feel very uncomfortable because they
were not working directly in the midst of the poor (16). A concern
for the salvation of the poor may remove us from the direct presence of
the poor. That should always make us feel uncomfortable, because it is
in them that we preeminently meet God. Each member of the Double
Family has to use his or her gifts for the best possible service of the
poor. That may mean we have to leave the poor to conscienticize others.
Such activity, while fitting in with Vincentian practice (17), should only
be undertaken with much discernment and recurring evaluation.
II. AN ACTIVE THRUST
The exploration of the two primary focal points, the poor Jesus and
the poor person, leads us to reflect on the basic attitude which flows
from them. Any spirituality is going to be shaped by its starting point,
and that of Vincent de Paul is no exception. Since his reflection centered
on the mission of Christ to evangelize the poor, our founder's spirituality
is characterized by an active, rather than a passive thrust. It is a
spirituality for mission. The mission is not entirely our own. It is
the mission of Christ which gives impetus to Vincentian spirituality. No
true Christian spirituality can be either totally active (Pelagianism) or
totally passive (Quietism). It is really a matter of emphasis. Vincent's
approach to the life of the spirit clearly stands in the line of the active
spiritualities (18) .
The adherents of Berulle taught that the Christian life is an attempt
to reflect on the states of Christ's life and to imitate his attitudes. In
Vincent's mind, the preeminent disposition of Christ was charity (19).
The Word entered the world to reveal the immense love of the Father.
His mission was to proclaim the Good News of the advent of God's
Kingdom. The life of the Incarnate Word is characterized by love of
the Father and charity towards the neighbor. Union with God is expressed
by simultaneous union with people.
Vincent's reflection on the life of the Lord and his own experience
showed him that charity towards the neighbor brought union with God.
Actually, love of God could not be separated from love of the neigh-
(16) S.V. XI, 133.
d ~17) S.V. V, 8; XI, 313; see also: Maurice Roche, St. Vincent de Paul
an t Formation of Clerics, (Fribourg, 1964).
(S I (18) See G. Coluccia, Espiritualidad Vicenciana, Espiritualidad de la Acci6n,
a amanca: Ceme, 1978).
(19) S.V. VI, 393; XII, 108.
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bor (20). It is not love God and then the neighbor. It is love God
in the neighbor. This love can never remain in the heart. It has to
be expressed in action (21). Therefore, the Vincentian manner of living
a Christian lifestyle consists in continuing the mission of Christ (22).
In this way we glorify the Father as Jesus did, by proclaiming the
Kingdom, by making God's love real in the lives of poor people.
One definition of spirituality is: «the expression of a dialectic
growthfrom the inauthentic to the authentic (23) ». Keeping this definition
in mind, anyonefamiliar with the events of St. Vincent's life can under-
stand why he proposes an active spirituality for his sons and daughters.
As a newfy ordained priest, his life was characterized by mediocrity and
self-seeking. In deciding to dedicate his life to serving the poor, and
even more so by really doing that, his life took a new direction (24).
He found himself on the path to holiness, to union with God and rela-
tionship with Jesus.
Personal experience and reflection moved Vincent to an active spiri-
tuality. A life of charitable activity was the way he suggested that
his Double Family come to holiness. In his own words, « The best
way of assuring our own eternal happiness is to live and die in the
service of the poor, in the arms of Providence and to follow in the
footsteps of Jesus Christ (25) »,
One of the tasks we have yet to undertake is to develop forms
of spirituality that are conducive to an active life. Up until the present
we have used a framework more reflective of monasticism than activity.
There is a need to seek common spiritual exercises that will fit in with
and foster a life of mission, There is, however, a problem of going to
extremes in this. Activity not rooted in prayer becomes meaningless.
Monastic modes of prayer can hinder our availability for serving the poor.
A question that needs further study is, how do we integrate the two,
given our primary attitude of an active spirituality?
A. SPIRITUALITY IN THE WORLD
It is with regard to approaching the world that Vincent de Paul
was most like his friend St. Francis de Sales (26). Both men reacted
(20) S.V. XII, 127, 134, 146, 166, 322, 354; IX, 592.
(21) S.V. XI, 43, 5; XII, 274.
(22) S.V. XI, 343; XII, 262; II, 207; XII, 132, 264-5, 366-7; XI, 2,
133. See also: «Mission et Charite selon la spiritualite Vincentienne »,
Vincentiana 22 (1978), pp. 76-87.
(23) E. Kinerk, « Toward a Method for the Study of Spirituality»,
Review fOT Religious 40 (1981), p. 6.
(24) See note 7.
(25) S.V. III, 392.
(26) For background to the spirituality of Francis de Sales, see Pourrat,
vol. III, and Bremond, vol. I.
For the Salesian influenceson St. Vincent, see the sources cited in note 1.
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against any notion that holiness is flight from the world. Neither shared
the popular ideal oj holiness which necessitated a life behind the walls
of a convent.
Vincent's approach to the world is clearly seen in the conjerence
of August 24, 1659, where he says to the Daughters (27):
« Having only jor a convent the houses oj the sick and that
in which the Superioress resides, jor a cell a hired room, jor a
chapel the parish church, jor a cloister the streets oj the city,
jor an enclosure obedience, with an obligation to go nowhere but
to the houses oj the sick or places that are necessary to serve
them, jor a grill the jear oj God, jor a veil holy modesty...
jor all oj these considerations, they should have as much or more
virtue than if they had made their profession in a religious order».
This is not simply stirring rhetoric. It was his projound belief that
the Daughters oj Charity and priests oj the Mission could only live a
life of holiness while immersed in the world (28). That is why he
worked constantly against anyone or anything that threatened to take
them out oj it (29).
Once again this point flowed jrom his perception oj Jesus and his
own personal experience. Jesus came into the world with a mission to
establish the Reign oj God. God's rule is not an abstract ideal. It
comes about when people choose to change their jundamental approach to
others. Jesus called people to move away jrom inhuman ways oj relating.
Jesus' mission was to open people to the possibility oj living a life oj
peace, 'ustice and charity.
Jesus immersed himself in the world to transform it. He recognized
that sin and the structures it engendered enslaved humankind. He sought
to overcome this situation with words and works that held out the pos-
sibility oj something different. He realized that if he was to touch
peoplepersonally with his message, he could only do so by being involved
in situations where sin and suffering existed. In the process, he exposed
himself to temptation and death. Anything less, however, would have
rendered the Kingdom devoid oj meaning and his mission jruitless.
Continuing the mission oj Jesus must be more than doing pious
practices. It is even more than relating passages jrom the Gospels.
The mission before us is to touch people's lives with the gift oj love.
It is to make people aware oj the power oj Christ's Spirit to liberate
Also.see: P. Bizart, «La Recontre de deux Grandes Ames et l'histoire de leurs
relations, Annales de la Congregationde la Mission 125 (1960), pp. 205-14.
(27) S.V. X, 661.
C (28) Preparatory Commission for the General Assembly of 1980, The
x;gregation of the Mission: Its Secular Character, n. pub. mss. S.V. IX, 442;
, 260.
d II (29).?~. IX, 553: A Vernaschi, «Una Istituzione Originale: Le Figlie
~ ~9Canta di S. Vincenzo de Paoli, Annali delta Missione, 75 (1968), p. 183
4.
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themfrom all forms of sin and oppression. We only continue the mission
of Christ when we get involved in the lives of the poor; when we reach
out to them in their pain, when we try to meet their needs. That
cannot happen if we separate ourselves from the poor. The biggest
danger of distorting the Vincentian vision today comes not from eccle-
siastical authorities who seek to close us up behind monastery walls. The
biggest danger is that the attitudes and structures we ourselves have devel-
oped in the Double Family will keep us away from the poor.
The human person in the world is a social, economic and political
being. We are not immune from participation in these aspects of life.
The Kingdom does not exist outside these structures, but within them.
Our goal is to make them more human. In some way we have to take
part in the work of transforming the structures which oppress the poor.
Our Vincentian tradition has been strong on avoiding especially political
involvement. The voice of the Church and the cry of the poor, however,
speak more loudly in our present situation than does even words of St.
Vincent (30). He himself was willing to get politically involved for
the sake of the poor, even though he counsels otherwise (31).
1. THE VOWS
Our understanding of the role of the vows is inspired by St. Vin-
cent's. Clearly neither thefirst Daughters or confreres took them. Vincent
introduced them as a means of stability in service of the poor (32).
Thus he consistently maintained that they are not the same vows that
religious make. They are essentially neither acts of asceticism nor the
primary means of our own sanctification. For Vincent, the vows are
linked to the apostolate, to our mission. They gear us to participation
in the mission of Christ in the world- to build up the Kingdom of
God, to preach Good News to the poor. They are our personal com-
mitment to making the values of the gospel present in the world (33).
(30) Compare the Common Rules VIII: 15-6 with Populorum Progressio,
Justice in the World, The Coming Eightieth and other recent papal documents.
See also: E. Cid.,« La Iglesia camina hacia los Pobres », Vincentiana 23 (1979),
pp. 221-33).
(31) S.V. IV, 473 & 455; III, 402, 403, 408, 416, 434, 452.
(32) For studies on the vows, see: Preparatory Commission for the
General Assembly of 1980, The Congregation of the Mission: The Vows and the
Bond between the Members, n. pub. mss.; A. Sanchez, «Los Votos en la Com-
pafiia de las Hijas de la Caridad » in Rejlexiones sabre la ldentidad de las Hijas
de la Caridad, (Salamanca, 1980); N. Persich, «Les Voeux dans la Congre-
gation de la Mission: Nature, Necessite et Uti lite », Vincentiana 16 (1972),
pp. 249 if; H. de Graaf, De Votis quae Emittuntur in Congregatione Missionis,
(Nimegen, 1955); «Historique de I'approbation des Voeux dans la Congre-
gation de la Mission », Bulletin des Lazaristes de France 18 (1971), pp. 50-67.




The vow of service to the poor stands as the cornerstonewhich sup-
ports and defines the other three vows. It is a personal promise to place
the evangelization of the poor at the core of our lives. In light of this,
service of the poor can never be for us a peripheral concern or one task
among others. By this vow we commit ourselves to following Christ
Jesus by participation in his mission to the poor. We have pledged
ourselves to bringing about the presence of the Kingdom for them. The
ramifications of this vow can be immense and even threatening, because
it involves taking concrete steps necessary to be for and with the poor.
It demands more than an intellectual assent. It demands a conversion
of heart and a corresponding lifestyle (34).
Chastity has to be viewed in light of service of the poor. A celibate
existence is not sexual athleticism or a negation of human ways of loving.
It is the acceptance of a call to embody evangelical charity in a non-
genital manner. Gospel charity, however, is only expressed in human
ways of loving. This implies a real warmth and caring for people.
The poor will only experience the love of God if we truly love them in a
genuine human manner (35).
Celibacy is embracedfor the sake of the Kingdom. It signifies that
life for the kingdom involves a new approach to human interaction. It
expresses that fellowship is not based on ties of blood, marriage, physical
desirability or economic compatibility. It is a love gratuitously given.
It is not a choice to love an anonymous mass of humanity. Rather the
vow challenges us to introduce love and justice into our relationships
with the poor we serve and the people with whom we live. It moves
us to find concrete, human ways of making the love of God present in
the lives of the poor.
The vow of poverty makes our service of the poor both possible
and credible. Essentially evangelical poverty is inner detachment, but
it cannot be separated from its exterior manifestation. Poverty of Spirit
calls us to center our lives on the Kingdom, or rather on its Lords, not
on possessions. Without a poor lifestyle, poverty of spirit borders on the
meaningless. Vincent recognized that without a commitment to poverty
service of the poor would be lost to other concerns (36).
Jesus did not proclaim the Kingdom from a position above the poor.
He became one with them, even to the point of having nowhere to lay
(34) S.V. XI, 133-4; Preparatory Commission for the 1980 General
Assembly, The objective of the Congregation of the Mission, n. pub. mss.; J. Morin,
~<J6venes completemente entregadas a Dios para el servicio de los pobres »
III Vicente de Paul : Inspirador de La Vida Comunitaria, (Salamanca, 1975), pp.
179:220; J. Jamet, «La Misi6n de la Hija de la Caridad » in Ibid.; Re-
f/extones sobre La Identidad de Las Hijas de la Caridad, especially chapters 1,3 & 4.
(35) S.V. XI, 76-7, 392.
(36) S.V. XI, 79, 30, 200, 223, 327; III, 352.
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his head. Poverty is a manifestation of our solidarity with the poor
Christ and the poor person. This demands, however, more than a pseudo-
poverty which covers up a middle-class existence with pious phrases. A
middle-class lifestyle will not make us one with the poor. We cannot
proclaim a Kingdom of justice for the poor if our lifestyle contributes
to the situation of injustice. The vow of poverty then is a commitment
to make our use of material goods consistent with our call to serve the
poor.
Apostolic exigencies and individual differences make a life of indi-
gency impractical for most members of the Double Family. There is a
need, however, to make our lives more simple. It is easy to fall into
the trap of justifying the accumulation of goods or the development of a
consumer mentality. The vow of poverty should move us to re-evaluate
our common and individual lifestyles in light of a commitment to serve
the poor.
The last vow commits us to a life of obedience in apostolic service.
The guiding model for this vow is Jesus who was obedient even unto
death (37). Jesus' life was characterized by an abandonment of his
own desires so that the will of his Father might be done. His Father's
will, quite simply, was that the love of God be manifested to the world
in his Son. Thus we see a total dedication in the life of Jesus topreaching
the Good News. Jesus' obedience was a commitment to his mission in
the world.
Obedience is primarily bound up with the Vincentian task of continu-
ing Christ's mission to the poor. In essence it is obedience to Christ who
was granted authority by his Father. Therefore, Vincent is quite correct
when he says, « Jesus Christ is the Rule of the Mission (38) ». Obe-
dience for members of the Double Family basically comes down to obe-
dience to the call to preach the gospel to the poor.
Difficulty arises when we attempt to transfer obedience to God's
will in specific historical situations. It is not always clear what action
will most manifest God's love in particular circumstances. A process
of dialogue between members of the community, the Church, the poor
and society is indicated in this situation. The notion of obedience is
much broader than following the commands of superiors or the prescrip-
tions of the rule. To say that superiors are not the sole bearers of
God's will is not equivalent to saying that they have no place in the
community. Their role is to take responsibility for the discernment of
and the carrying out of God's will. They have responsibility for provid-
ing good order so that a Community can be attentive to God's will.
There is a need in the Double Family for models of authority which
will promote personal growth and freedom, and at the same time provide
(37) Common Rules v. l.
(38) S.V. XII, 130, 179, 270; XI, 23, 126-7.
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effective sennce of the poor. Subjects have a co-responsibility for the
discerment of God's will and its concrete application in the apostolate.
In light of this, authority has an obligation to listen to the members
of the community and to provide structures where this can happen. At
the same time, subjects have to recognize that as members of a larger
community, they have a responsibility to cooperate in order to allow for
good order. They also have to be open to the Spirit speaking through
the community at large (39).
2. SIMPLICITY
Immersion in the world for the sake of the Gospel calls for a life
of simplicity. That is why St. Vincent could say, «It is the virtue
which I love the most (40) ».
Traditionally we have focused on only a minor aspect of this
virtue. We equate simplicity with saying what one thinks. Honesty
in speech, however, is an expression of simplicity, rather than its essence.
Simplicity is single-hearted devotion to the Kingdom of God and its
justice (41). The primary focus of what we do and say must be
guided by a desire to see the Kingdom of God take root in the lives of
the poor. That is why the poor of heart are blessed. Everything they
say and do is inspired by the Kingdom.
The great temptation facing us is to let other factors become the
motivating force in our lives. Involvement in political, economic and
social life in the world places us in a position where secondary concerns
can replace the Kingdom at the core of our lives. Desire for political
power, the amassing of wealth, good reputation, gaining influential
friends are realities we have to deal with as individuals and as a com-
munity. Even seemingly religious concerns, such as attracting vocations,
can pull our hearts away from a more fundamental concern (42). To
miss this point is to forget the reality of sin in our lives and its presence
in the structures around us. Perhaps the most amazing thing about
Vincent de Paul's own ministry was that he was constantly handling
large sums of money, and mingling with influential political and religious
leaders, yet he never sought his own advancement or that of his two
communities. His primary concern was preaching the Good News to the
poor. We see no guile in his words or actions, because his heart was
solely occupied by Jesus and the poor.
Simplicity means more than an absence of self-seeking. In a positive
. (39) Preparatory Commission for the General Assembly of 1980, Com-
munzry Life in the Time of St. Vincent and in the Present, n. pub. mss, pp. 35-6.
(40) S.V. I, 284; IX, 81.
(41) Common Rules II: 2; S.V. I, 284; XII, 164, 304.
(42) S.V. XII, 629.
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sense, it calls us to a zealous concernfor justice. It means protesting
and acting against injustice and uncharitableness wherever they exist. It
requires that we become the voice of the voiceless and those on the margins
of society. Simplicity requires that we not stand idly by while people
suffer. Such actions are not going to win us many friends, except perhaps
among the poor. Action on behalf of Justice may cause us personal pain.
At least that was the experience of Jesus and St. Vincent (43). Such
action, however, will make the Kingdom of God present in concrete
situations.
B. ATTENTIVENESS TO THE ACTION OF GOD
Vincentian spirituality falls within the category of the active spiri-
tualities. This means that growth in holiness develops in the context of
relationships. It evolves through interaction with people and events. Thus,
one encounters the Lord by being actively engaged with the poor and the
events which shape their lives.
St. Vincent was able to discover God present in the poor and in
situations because God is active in the world. The Lord moves within
history, revealing himself and his power to liberate from evil those who
are attentive. Vincent's path to holiness started when he became attentive
to God acting in the happenings of his life. Vincent's spirituality was
prophetic in this sense; he pointed to the action of God in places and
persons normally overlooked.
At first sight, it can be disconcerting to see that prevalent themes
in the conferences of our founder were passive virtues. He spoke often
of the need to be attentive to Providence (44) and the will of God (45).
Yet his presentation of these passive virtues does not contradict his active
spirituality. Vincentian activity is never mere exterior action. It is
always a response to grace, God's self-communication in history. In
order to be truly cooperative with grace there is a need to be attentive
to its presence. Vincentian spirituality then contains an element of pas-
sivity. But it is a receptivity tied to action.
For St. Vincent de Paul, the two terms, Providence and the will
of God, are closely linked. Providence flows from the will of God.
Providence is a manner of speaking about God's active concernfor humanity.
He is so concerned about the welfare of his creatures that he penetrates
their history, making it salvation history. God's presence is always salvific,
because he always acts to save humankind from the domination of sin
and evil. Creation and the Redemption are the two great acts of Provi-
(43) P. Coste, The Life and Works of St. Vincent de Paul, (Westminster,
Newmann, 1956), vol. II, p. 447 ff.
(44) S.V. X, 502 ff.; II, 447 ff.
(45) S.V. XI, 45 ff., 313 ff., 444; XII, 320.
_______________________________ <1
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dence (46), but these are ongoing realities. They come to us in count-
less, ordinary ways.
Jesus' mission in the world was not to do his own will, but that
if his Father. He became the definitive sign if God's saloific activity,
the locus of Providence, because he was entirely open to and receptive
if God's will. People encounter God in Jesus Christ because he was
the faithful servant who completely cooperated in the mission of God.
Vincent de Paul made it a point to be attentive to God's will
because he saw himself as continuing the mission of Jesus (47). He
considered this receptivity essential to an apostolic life (48). Since he
saw himself as a cooperator,rather than an initiator, Vincent was always
careful not to rush Providence (49). He waited for God to manifest
his designs in people and events, especially the most pressing needs if the
poor. He could be strikingly innovative since his concern was to allow
God to act, not to maintain institutions. From 1617 on, Vincent consis-
tently went against his own inclinations and preferences when the will
if God pointed another way.
Attentiveness to Providence and the will of God have remained a part
if Vincentian spirituality in our century. We have to be open, as Vincent
was, to God speaking and acting in history. This involves a strong
recognition that we are doing God's work, not our own. So we should
feel free to move to new things. to be innovative, if that is the way he
wishes us to go. God's will for us in the last century may have been
that we do certain works. These works mayor may not be his will
for us in the present. One criterion for re-evaluating our activity must
be the real needs of the poor. We have to ask ourselves, Are we going
out to the most abandoned or are we making them come to us? Are
we meeting their needs or maintaining our own security?
We are called to be instruments of Providence. God means to touch
people's lives through us. Salvation comes to the poor when we preach
the Good News to them. In order to do this effectively we must discern
the will of God for us today. The poor if today are similar to the
poor of Vincent's time, but not identical. The specific action for their
liberation and salvation will differ since the situations differ. Attentive-
ness to God's will means that we become aware if people's need for
salvation. Only in this way can we truly cooperate with God's will to
save people from sin and oppression.
(46) Ibanez, San Vicente de Paul y Los pobres de su Tiempo, p. 262 fr.
(47) S.V. II, 207; XI, 343.
d (48) S.V. III, 56; see also: Antonio Balleto, «<Volonta di Dio e Servizio
el Prossimo in San Vincenzo », Annali delia Missione, 85 (1978), p. 235 ff
(49) S.V. II, 208, 456, 453.
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1. PRAYER
St. Vincent described prayer as an intimate conversation between
the soul and God (50). In other words, prayer is an encounter between
persons. It is there that we discover and are drawn into the presence
of Father, Son and Spirit, who dwell at the core if our being. The
primary place for members if the Double Family to encounter God is
in the poor. In order to do this, however, we have to be attentive to
his presence in our own lives. If we never take the time to be conscious
of the Lord at the center if our lives, we will never find him in others.
Prayer is never a solitary encounter between us and God. It is not
an escape from the world and its problems. Prayer and an apostolic
life have to be integrated (51). We bring the world with us into
prayer, and prayer propels us out into the world (52). Holiness is
essentially a life if charity: love if God, love if the neighbor. Prayer
should inflame our hearts with a lovefor God, whom we meet in intimate
conversation (53). Since we cannot love God abstractly, we are moved
to share this love in concrete situations with our sisters and brothers.
Prayer effects a transformation in our lives. Jesus was the per-
sonification of the Kingdom because he stood in relationship to his Father.
His whole life and mission reflected that relationship. In choosing to
follow Jesus Christ and live for the Kingdom, a person simultaneously
opens himself to the salvific power if God. The choice for the Kingdom
is a recognition that we ourselves are incapable of establishing peace
justice and charity due to the presence if evil and sin in our lives. Only
by opening ourselves to the active presence if the Lord can we too be-
come personifications if the Kingdom.
In prayer, God seeks to liberate us from sin and its effects (54).
There he speaks to us the challenge to change our lives. There he offers
us affirmation and love. Most importantly, it is there that he himself
acts to help us grow to be truly his children. If we seek to make the
Kingdom present for the poor, it must be present in ourselves first (55).
Sin is the root cause if poverty and if oppression. If we want to help
liberate the poor, we must let God act to liberate us. Prayer alerts
(50) S.V. IX, 419; For studies of St. Vincent and prayer, see: A. Agnel,
St. Vincent de Paul: Maitre d'oraison, (Paris, 1929); A. Dodin, «L'evoluzione
della preghiera Vincenziana », Annali delta Missione, 85 (1978), pp. 209 ff.;
A. Dodin, «La priere de M. Vincent de Paul », Vincentiana 21 (1977), p.
119 ff.; A. Dodin, La Oraci6n en la Vida apostolica segun San Vicente de Paul,
(Madrid, 1965); J. Leonard, St. Vincent de Paul and Mental Prayer, (N.Y.:
Benzinger, 1925); J. Lusaretta, «La oraci6n en la Hija de la Caridad » in
Reflexiones sobre Las Hijas de la Caridad.
(51) S.V. XI, 40; III, 345-7.
(52) S.V. I, 22; XI, 85.
(53) S.V. XI, 421.
(54) S.V. VIII, 145-6; IX, 30.
(55) S.V. II, 96.
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us to the need to change ourselves. It is also the place where this trans-
formation begins. The closer we get to God in prayer, the more clearly
we see our own weakness. At the same time, however, we experience
his action to heal us.
When we encounter God in prayer, we become more aware oj his
will for us. He speaks to us of our role in making salvation present
for the poor. He points out the needs of the poor that we should be
meeting. In prayer we become aware of the activity of the Lord in the
situations oj life. It makes us more able to see and discern the presence
of God in the poor. The familiarity we establish with the Lord in
prayer carries over into the ordinary routine oj life. It can never be
separate from the rest of life. It is a special part of our lives- a time
to be with the Lord. In reality, he is ever present. Prayer makes us
more perceptive of this.
The Eucharist played a large part in the spirituality of St. Vin-
cent (56). In this meal the salvific presence of Christ is definitively, though
symbolically, manifested. The presence of the Lord is most profoundly
and effectively experienced in the Eucharistic elements and assembly.
This symbolic sharing oj the Body and Blood of the Lord is also
a symbol of what we are called to be as Christians. It calls us to
be the Body of the Lord, his presence in the world, beyond the sanc-
tuary. Life must be a living Liturgy. If we share food and drink
around an altar, then we must give food and drink to the poor. If
we oifer peace to each other in the aisles oj the Church, then we must
work for peace in the world. If our liturgical actions proclaim us the
People of God, dedicated to charity and Justice, then this must be reflected
in our lifestyles. If there is no correspondencebetween Liturgy and life,
then the Eucharist becomes an empty sign (57).
2. HUMILITY
St. Vincent practiced humility to such an extent that some people
thought he was a bit odd (58). Even his sons and daughters canfind
his expression of humility strange. If his example of humility is dated,
however, its meaning remains significant. It is a gospel value which
takes different forms, but retains a core meaning which is necessaryfor
Christian living.
(56) J. Muneta, San Vicente de Paul: Animador del Gutta, (Salamanca,
1974).
(57) For some insights into this theme, see: T. Balasuriya, The Eucharist
and Human Liberation, (N.Y.: Orbis, 1978); M. Hellwig, The Eucharist and the
Hunger of the World, (N.Y.: Paulist, 1976); M. Searle, ed., Liturgy and Social
Justice, (Collegeville: Lit. Press, 1980).
(58) L. Mezzadri, « Humility in St. Vincent's Apostolic Dynamism »,
Vincentian Heritage 1 (1981), pp. 3 ff.
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Humility is recognition oj our own situation before God. It is the
honest realization that we are no better or worse than the rest oj men
and women. A humble person is one who knows hefshe has been saved
by the grace oj God and not by his/her own power. In light oj this, the
humble person is not concerned about self-advancement. The person jar
whom humility is a lived value does not get so caught up in personal
concerns that others and their needs arejorgotten. In recognizing a great
debt oj gratitude to the Lord jar all that one is, the humble person jeels
no need to push himself above others.
Humility is the virtue oj those who are attentive to the Lord and
his will. Humble people receive their support jrom God and not their
own devices. They understand that their talents are God-given gifts
meant to be used in service. They look to the Lord's will in order to
know how to use them in cooperation with his plans. Only humble
people can be open to this dimension of life. They are able to listen
to the voice of God, because they are not so jull oj their own thoughts
that they are closed to those of others.
Service oj the poor depends on humility. It is the virtue of servants.
We can never call the poor our lords and masters, and really mean it,
if we are not humble (59). Humility is truth, and the truth is that
the poor are sons and daughters oj God as we are. They share the
same human dignity that we ourselves do. Our work is to help them
appreciate their dignity as human persons and their relationship to God.
This recognition of our solidarity with the poor flows jrom humility.
If humility makes us open to the needs oj the poor, it also moves us to
see that those needs are met. It enables us to identify the structures
and attitudes within society which are the cause oj their oppression.
Humility enables us to stand with the poor and against the common
stereotypes. It enables us to stand up in a society that views the poor
as essentially worthless and declare that they have value by their very
humanity.
III. CONCLUSION
Vincentian spirituality has its roots in one man's encounter with
God. Any renewal requires some historical investigation into that en-
counter. We do not seek simply to retell the story oj St. Vincent's
road to holiness. Rather, since God reveals himself in history, we look
beyond the surface oj the story to find the patterns of their interaction.
In looking to the past, we become more aware oj how the patterns occur
today jar us. We seek the meaning behind the events oj Vincent's life
in order to enlighten our visage in this period oj history. In other words,
(59) S.V. XI, 327.
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we hope « to see things as they are in God, not as they appear (60) »,
This article has described the spirituality of a mature man, a saint.
Vincent de Paul became a holy man through a long process of develop-
ment. It would be unrealistic for us to think that we can recapture
this same spiritual lifestyle overnight. Failure to live up to these ideals
should be neither a cause for despair or settling for mediocrity. The
important thing is that we each begin or continue the process of trying
to realize the ideals.
Vincentian spirituality is more a lifestyle in which to be engaged
than it is a subject to be studied. In the final analysis, a true renewal
will result only through the lives of good men and women who are
willing to seek God in the service of the poor.
John PRAGER, C.M.
(60) S.V. VII, 388.
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I COMENTANDO LAS NUEVAS CONSTITUCIONES I
por Jose-Oriol Baylach C.M.
ADVERTENDA
1. - Para entender las caracteristicas, el alcance y los motivos de
este «comentario personal », if. VINCENTIANA, 3/1981, p. 222.
2. - Cualquier comentario alas C&S, «a fortiori» si se tratase
de una interpretaci6n, debe poner mientes en dos hechos decisivos hasta
al presente:
a. - el actual texto de las C&S tiene fuerza legal (fue votado
por la AG-80, promulgado por el Superior General y aprobado por la
Santa Sede (la SCRIS) para la puesta en prdctica provisionalmente) (1);
b. - este texto, sin embargo, no es el texto legal « definitivo »;
lo sera solamenie aquel que obtenga la aprobaci6n conclusiva de la Santa
Sede (2). Esta ultima clase de aprobaci6n se encuentra en trdmite en
la SCRIS desde el 23 de marzo (3).
I LA «INTRODUCTIO» I
Un texto, titulado «Introductio» (4), antecede el texto
mismo del cuerpo juridico de las C&8. Es una novedad. Pero
(1) VINCENTIANA, 4-5/1980, pp. 193-194; 3/1981, p. 105.
(2) VINCENTIANA, 3/1981, p. 105, 224. De hecho, la SCRIS no
utiliza la f6rmula «aprobaci6n definitiva », sino las expresiones: «aprobaci6n
para un tiempo indeterminado» 0, pero mucho menos, «aprobaci6n temporal».
(3) VINCENTIANA, 3/1981, pp. 103-104, 223. EI tiempo requerido
para esta tramitaci6n suele ser bastante largo. Y no s610 porque son muchos
en la actualidad 10s proyectos de Constituciones que los diversos Institutos
(Ordenes, Congregaciones, etc.) han enviado a la SCRIS, como ha hecho
la CM, sino tam bien, porque esta tramitaci6n comprende hasta unas posibles
diez etapas; unas, breves, son de puro tramite administrativo; otras, de mayor
duraci6n, abarcan sesiones de estudio, de discusi6n, de evaluaci6n, 0 incluyen
intercambios de explicaciones entre la SCRIS y los propios interesados. No
siempre se proporciona informaci6n sobre la marcha de estos trabajos y eI
estado de la tramitaci6n misma, y, cuando se la proporciona alas maximas
autoridades de 10s Institutos, la SCRIS pide reserva (blackout) hasta la cul-
minaci6n de sus valoraciones. Con todo, se puede tener alguna idea sobre
el tiempo y las modalidades de esta aprobaci6n, en base a unos datos pu-
blicados por la SCRIS: en 1980/1981, en casi dos aiios, han sido aprobadas
159 nuevas Constituciones (de elias, 17 de Ordenesj'Congregaciones mascu-
linas y 142 de Congregaciones femeninas; entre las 60 aprobadas en 1980,
7 10 fueron en «forma temporal» y 53 «para un tiempo indeterminado »,
Las 17 Ordenes/Congregaciones masculinas de referencia son: Carmelitas
Descalzos, Pallotinos, Misioneros de la Inmaculada Concepci6n, Redentoristas,
Claretianos, Instituto Cavanis, Olivetanos, Dehonianos, Scalabrinianos, Bene-
dictinos Subiacenses, Can6nigos Regulares Agustinos Austriacos, Rogacionistas,
Sulpicianos, Cistercienses, Escolapios, Padres de Timon David y Hermanos
de la Misericordia de S. Maria Auxiliadora.
(4) VINCENTIANA, 4-5/1980, p. 196-198.
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es la «Congregaei6n de la Misi6n que fundara San Vicente
de Paul» (9).
- La CM haee la revisi6n de su Dereeho Fundamental (10),
d6cil a la volun tad de la Iglesia que as! 10 ha pedido (como
igualmente fue pedido alas demas OrdenesfCongregaeiones, etc.,
cf. «Perfectae Caritatis », 2-4, y «Eeclesiae Sanctae », I, 1-7).
Esta revisi6n se extiende a su vida interna y a su aetividad
directamente apost6liea, inmersas ambas en el mundo de hoy.
Miss., a. 80, n. 1, p. 59); « Misioneros de la condesa de Joigny» (Ann. dell a
Miss., a. 80, n. 1, p. 62).
Esta diversidad de denominaciones antes de llegar al nombre oficial de
« Congregacion de la Mision » tiene su explicacion, segun me ha sefialado
un experto en Derecho Canonico: no es que, en el momento del contra to
fundacional del 17 de abril de 1625, « todavia no estaba muy claro de que
criatura se trataba: piadosa asociacion, « compafiia, congregacion 0 cofradia »
(segun menciona J.M. Roman en « San Vicente de Paul », I Biografia, p.
176), sino que Vicente (no olvidemos que era Licenciado en Derecho Cano-
nico) utiliza los terrninos y expresiones juridicas en uso en aquel entonces
para designar una « asociacion de tipo religioso » que no fuera propiamente
« Orden Religiosa »; y es sobradamente conocida la insistencia y, diriamos,
« las mafias », de nuestro Fundador para sentar con toda claridad que « no
somos Religiosos, sino del Clero Secular ». En su ultima suplica al Papa,
para conseguir la aprobacion, y enderezada no a la « Propaganda fide »,
como anteriormente, sino a la « Congregacion de Obispos y Regulares »,
suplica que obtuvo el exito con Ie bula « Salvatoris », Vicente emplea los
terminos de « ereccion de una Misuin de Sacerdotes Seculares », « Fundacion de
una Congregacion 0 Compaiiia de Sacerdotes Seculares », « Congregacion de Sacerdotes
Seculares llamados Misioneros » (Ann. della Miss., a. 1925, p. 174-187; Annales
de la CM, tom. 91, p. 140-144, y tom. 106-107, p. 27-30).
(9) El inciso, «a Sancto Vincentio de Paul fundata », se debe a la
acuciosidad de un Visitador que propuso esse «modo» al texto propuesto
por la 1a Comision, que no 10 tenia, y fue aceptado por ella y votado poste-
riormente por la AG-80 (cf. Acta Covt. Gen. XXXVI, ses. XLIX, p. 145).
Este inciso obedece no solo a exigencias de precision historica, sino a even-
tuales necesidades de orden juridico. En efecto, es sabido que ya San Vicente
tuvo que defender los derechos adquiridos en cuanto al uso legal 0 popular
del nombre de su Congregacion de la Mision. Intervenia directamente al
producirse «imitaciones, semejanzas, falsificaciones» que llevaban a la con-
fusion 0 iban en perjuicio de su Congregacion ; es una faceta muy peculiar
de nuestro Fundador (Coste, II, p. 423; III, p. 356; IV, p. 56, 293-296,
388; VI, p. 118, 349, 498-502). Y valga la oportunidad para sefialar que,
en la actualidad, existen, de Derecho Pontificio, 110 agrupaciones masculinas
cuyo nombre oficial comienza con la palabra « Congregacion »; de estas,
ademas, son 13 que incluyen en su titulo la palabra «Misioneros ». Entre
las 110 « Congregacion de (la, los) ... » cabe mencionar la «<Congregacion
Misionera de S. Francisco de Asis », la « Congregacion Vi cenci ana Mala-
barese », la «<Congregacion de los Religiosos de San Vicence de Paul», la
« Congregacion de Misioneros siervos de los pobres », la « Congregacion de
los Hijos de la Caridad », la « Congregacion de los siervos de la Caridad »,
y '" la «Congregacion de la pequefia Mision para los sordo-mudos » (esta
fu.ndada en 1903 y aprobada en 1963); pero « Congregacion de la Mision »
(slglas oficiales: « C.M. ») hay solo una en el elenco oficial de la Iglesia.
(10) Existe, en la CM, otro «Derecho particular de las Provincias»
(el de sus Normas Provinciales), y que tam bien esta sometido a revision.
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- La CM se da cuenta que, en esta ocasion, ella vive
una hora de gracia y percibe la acci6n del Espiritu Santo que
la envuelve y la impulsa a su renovaci6n, a una renovacion
particular y siguiendo esta las huellas dejadas por el Fundador.
- La CM tiene el deseo de mantener y de expresar, en
la Iglesia, el lugar y el fin que le han sido entregados (por su
Fundador y la misma Iglesia). Este deseo la lleva forzosamente
a regresar a sus origenes y a la experiencia espiritual y a los
prop6sitos de San Vicente. Este « regreso alas fuentes » la lleva
a seguir una doble vertiente: conocer mas plenamente su caracter
original y el genuine espiritu de San Vicente, y, en consecuencia,
conservarlos fielmen te; pero, ademas, inspirarse en esas fuen tes
para sacar de ellas las respuestas a su propia vocaci6n «hic
et nunc ». La CM, a su tarea de conocimiento, de inspiracion,
debe afiadir una actitud de discernimiento: estar atenta a la
volun tad de Dios y saber descubrirla en los « signos de los tiem-
pos» que la iluminan 0 la manifiestan. Se dice, al terminar
este 10 parrafo, que la voluntad de Dios se le manifiesta, hoy en
dia como le sucedi6 a San Vicente, «de un modo especial en
las necesidades de los pobres ».
Nota cotnpendiosa: tres ideas sintetizan este par-rafo:
10 - La CM « obsequens voluntati Ecclesiae»: al entregarse a
su «aggiornamento », la CM solo 10 hace por docilidad al
mandato de la Iglesia. No se debe, por 10 tanto, este «aggior-
namento », alas carnpafias de algun grupo de presi6n 0 a los
deseos mayoritarios de cohermanos recalcitrantes contra el « statu
quo » administrativo. No; la CM hace acto de obediencia.
Tengo para mi que fueron muchisimos, tal vez la mayoria, de
los nuestros que obedecieron con alegria. Confieso que, para mi,
los afios 1967-1980 me resultaron un gozoso nuevo bucear en
el oceano de todo 10 vicenciano y una gratisima oportunidad
al poder «rehacer las Constituciones »,
En efecto la CM, «obsequens », e recognoscit » (11) sus
Constituciones. TO es un trabajo meramente historico-juridico-
academico, Es mucho mas, porque, con el, «wivificet » nada
menos que dos cosas de excepcional importancia: «apostolicam
(11) Por vez primera la CM estuvo autorizada a revisal" en totalidad,
sus Constituciones y todos los Cohermanos pudieron aportar sus opiniones
para esta revisi6n. Anteriormente estaba en vigencia aquella norma que sin-
tetizan las Const. de 1954, art. 87, 2: «cavere debent ... me quidquam con-
tra ... Constitutiones proponant ». Antes de Vat. II, solamente en ocasi6n del
C6digo de Derecho Can6nico y entre 1919-1947, la CM pudo retocar algunos
articulos de las Constituciones para adaptarlos aI, entonces, «nuevo c6digo ».
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suam actuositatern » y su «vitam in mundo huius temp oris ».
De hecho, los estudios, las encuestas, las reftexiones y las contes-
taciones a que dieron lugar las propuestas y las peticiones de la
CPAG-80 ya « dieron vida» a muy diversos aspectos de la CM.
20 - La CM «persentit » y «percipit» este momento hist6rico
de su esfuerzo de renovaci6n, el cual va mucho mas de un simple
« aggiornamento» de aspectos externos. Hasta que punto, la
CM «comprende» y «experimenta» esta gracia especial, este
« aleteo» del Espiritu Santo?, «Deus scit! », pero pienso que,
sin pecar de un optimismo «naIf », todos los cohermanos, un os
mas y otros menos, se han sentido interpel ados personalmente y
directamente implicados al socaire de reuniones y asambleas de
todo tipo.
30 - La CM, « cupiens » de decir quien es y de conservar
su identidad, «ducit necessarium» dos acciones: subir a sus ori-
genes y « redire» a la totalidad de San Vicente. Asi ella podra
«plenius agnoscere» y «fideliter custodire» su iden tidad y el espiri tu
del Fundador. Asi tambien, ella podra « haurire » de esas fuentes
la inspiracion para su vocaci6n actualizada.
- Impulsada por dos actitudes que subrayan los adjetivos
« obsequens» y «cupiens », la CM se mueve en tres sectores:
10 «recognoscit », 20 «persentit» y «percipit» y 30 «ducit
necessarium»: «ad origines », «redire », «agnoscere », « custo-
dire », «haurire », «respondeat ». Los verbos marcan la singla-
dura de la renovaci6n de la CM. El parrafo comienza con «a
S.V. de Paul fundata» (12) y termina con «sicut iam S.V. »;
toda una afirmaci6n de fidelidad vicenciana en la adaptaci6n
de 10 vicenciano para hoy. Tal vez una frase lapidaria podria
resumirla: la CM hoy = una continuaci6n del S. Vicente de
ayer.
I b. - Tema 20: datos biogrdficos sobre S.V. I
El sujeto principal, y casi unico, de este parrafo es S. Vi-
cente. El parrafo puede dividirse en dos secciones: S. V. va
descrubriendo su vocacion y experimentando su andadura; luego,
S.V. vive su vocacion, y aplica el caudal de sus experiencias, en
una serie de obras y de actividades apost6licas.
(12) Algunos podran preguntarse: « dor que "de Paul" y no «a Paulo"»?
Ya se ha hecho casi normal, sobre todo despues de Vat. II, en los docu-
mentos oficiales de la Iglesia, el no latinizar los apellidos proprios de los
origenes familiares de las personas. Asi, en nuestro caso, tenemos: « S.V. de
Paul» (AAS, a. 1974,p. 665; a. 1975,p. 147, 657; a. 19BO,p. 654); aunque
se sigue con « S.V. a Paulo» (AAS, a. 1976, p. 691; a. 1977, p. 24). La
CPAG-BO propuso « S.V. de Paul» y la Provo de Turin propuso 10 mismo
para otro texto (Doc. Lab. Convt. Gen. XXXVI CM, p. B-2 y p. B-9), y
la AG 10 acept6.
- 390-
- Secci6n 10: se consignan algunos jalones hist6ricos como
el nacimiento en Pouy en 1581 (13), la ordenaci6n sacerdotal
en 1600, los episodios de Gannes, de Folleville y de Chatillon-
les-Dombes en 1617. Emmarcados en estos afios y tambien como
punto de arran que, se nos presenta la experiencia espiritual de
Vicente y los pasos de su andadura hacia su vocaci6n personal.
(13) Sin mencionar ni el mes ni el dia. Aqui se sigue la opmlOn co-
mun, en la actualidad, acerca del afio del nacimiento. Conocidos son 105
particulares en este problema: desde 1660 a 1922, todos los historiadores
afirman ser el afio 1576, el afio del nacimiento de S.V. (aunque, a raiz de
la muerte de Vicente de Paul, se encuentran tres variantes, pues, mientras en
la placa del ataud se inscribe «aetatis vero uae circiter octogesimo-quarto »,
en el registro mortuorio de San Lazaro consta «age d'environ quatre-vingt-
cinq ans» y en la lapida de la tumba se Ida «aetatis vero suae octogesimo-
quinto », asi que, en pocos dias, se paso de los «84 afios poco mas 0 menos»
a «85 afios poco mas 0 menos» y, final mente, a «85 afios »). Pero, en
1922, el P. Coste, fundamentandose en doce textos de S.V., afirma que el
afio del nacimiento no puede ser 1576, sino 1981. (cf. «La vraie date de la
naissance de St. V de P. », en el «Bulletin de la Societe de Borda, Dax
1922, y del cual hay una separata, y tambien en Coste, «M. Vincent », I,
p. 18); dada la autoridad de Coste, los historiadores aceptan desde entonces
el afio 1581.
Sin embargo, posteriormente, Calvet (« S. Vincent de Paul », edit.
Albin Michel, Paris, 1948, p. 10), sin entrar en los detalles de sus explicacio-
nes, escribe: «V. de P. serait ne en 1580 "environ" »; al hacer Ja recension
de este libro el P. Combaluzier reafirma los decires de Coste y se lamenta
de «ce lancinant 1580» (Cf. Annales C.M., 1948, p. 511). Pero, diez afios
mas tarde, Defos du Rau se muestra mas bien favorable a los afios 1579 0
1580 (cf. «La date de la naissance de S.V. de P.» en «Bulletin de la So-
ciete de Borda », 1958). Luego los cohermanos PP. Pohar (VINCENTIANA,
1959, p. 113-115) y Del Campo (Anales de Madrid, 1977, p. 551-555), ba-
sandose ambos en los mismos textos utilizados por Coste y en otros, y roman-
dolos tal como estan, aseguran que el nacimiento de Vicente de Paul fue en
1580; el P. Corera (VINCENTIANA, 1-2/1980, p. 42, nota 3) supone 10
mismo.
t Por que esta discrepancia entre Coste y estos ultirnos autores? Coste
da por descontado que S.V., al hablar 0 escribir sobre su edad, hace la
cuenta por afios incoados (cf. Coste, I, p. 593, nota 13, «si I'on tient compte
de ce fait que, dans sa bouche ou sa plume, I'annee en cours est consideree
comme accomplie »). Pero resulta, que del ·cotejo de 105 textos vicencianos
conocidos actual mente, no consta que S. Vicente haya declarado que consi-
deraba, como cumplidos, los an os solamente incoados; si se cuenta la edad
por afios, no incoados, sino cumplidos, los textos vicencianos nos llevan al
afio 1580. Con todo, la opinion comun actualmente, y que reproduce la
« Introductio », acepta el afio 1581. De ahi que, en este afio de 198I, se este
celebrando el Cuatricentenario del Nacimiento de S.V. Con todo, tambien,
no deja de ser curioso que en el programa de la «X Semana de Estudios
Vicencianos» (Salamanca, agosto de 1981) y dedicada al IV Centenario del
Nacimiento de S.V. conste una intervencion del historiador Jose Maria Ro-
man titulada «El nacimiento de S. V.: preguntas en torno a una fecha ».
Este mismo autor en su novisimo «S. Vicente de Paul, I, Biografia », BAC,
Madrid, 1981, p. 31, escribe: «si se admite la segunda hipotesis, los mismos
testimonios aducidos por Coste !levan, inevitablemente, al afio 1580, que
cuenta en su favor con otras razones muy plausibles ».
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Todo esto en forma sucinta pero, pienso, con los aspectos esen-
ciales: contemplacion y servicio de Cristo en el pobre, y Cristo
como enviado del Padre para evangelizar a los pobres, y con
ojo avizor ante los acontecimientos que son leidos y seguidos a
la luz de esa contemplacion.
- Seccion 20: nuevos jalones historicos, como el contrato
fundacional de la CM (17 de abril de 1625), el acta de aso-
ciacion de los primer os compafieros (4 de septiembre de 1626),
el inicio de los retiros al clero (en Beauvais, en 1628) y el envio
a Madagascar (en 1648) de los primeros misioneros« ad Gentes »,
Entre la serie de obras y activitades apostolicas se men-
cionan : la Mision (la CM, en su fundacion, misiones a los cam-
pesinos, forrnacion de los sacerdotes), las Hijas de la Caridad y
las Asociaciones de Caridad. En todas ellas Vicente convoca,
impulsa a todas las categorias sociales, empleando toda suerte
de medios para inspirar el sentido del pobre y prestarle ayuda.
Concluye el parrafo con una men cion especial a la CM en
cuanto Instituto (su vocacion, su naturaleza, su organizacion
y vida fraterna, su voto peculiar y la practica de la pobreza,
de la castidad y de la obediencia). Y termina afirmando: tales
«riotas », aun en la actualidad, «constituyen el patrimonio de la
CM».
Nota cornpendiosa.: ver, juzgar, actuar.
En este 20 parrafo se trata de jalones historicos y no de una
micro-biografia. Ellos permiten situar, en el marco del tiempo,
la experiencia, la andadura espiritual y apostolica de Vicente.
No se habla de « conversion» (vocablo que algunos historiadores
emplean para explicar los cambios constatados en Vicente entre
1604 y 1623), sino de experiencias, de descubrimientos, de inter-
pelaciones que hacen « ver » y «sentir », que mueven despues
a «contemplar », a «comprender », a «poner de manifiesto »,
y, por fin, impulsan a «actuar ». Es el « caminar » de Vicente
hacia el « llamado divino» y su correspondencia a este «llama-
mien to », En la marafia de estas diversas y graduales eta pas se
puede facilmente seguir el hilo en el ovillo de la biografia del
Fundador. Este hilo se envuelve en unas personas: los pobres.
En este parrafo se los menciona 14 veces en distintas denomina-
ciones. Al intentar deshacer el ovillo, se desprende de este « ca-
minar » de Vicente, pienso yo, una metodologia, si bien aqui
no se la formule directamente; seria el procedimiento cuyo uso
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popularize el canonigo Cardjin: «ver, juzgar, actuar » (14).
Aqui encuentro indicios de este metoda, aunque, por ser vital,
la gradacion no es rectilinea y aparecen efectos de un continuo
« feedback» retroalimentando incesantemente cada uno de los
tres comportamientos que, de hecho, se entrecruzan.
10 - El «ver» de Vicente: ver, en el sentido amplio y no
solamente en sentido ffsico. Los vocablos utilizados aqul son:
« conversatus », « expertus », « effugere », « urgere sensit », « duc-
tus », «perspexi t », «accepi t », «visio», « atten tus », «sensi t »,
« conspexerunt ». Este «ver» parte de la realidad externa; co-
mienza con una mirada en torno suyo, sabre el contexto que 10
circunda y que 10 condiciona. Luego, esta mirada profundiza
la realidad interna (« dar vuelta a la medalla») y vuelve aver
con mas claridad la primera realidad externa. Es un ir y venir
de miradas que son otras tantas experiencias que van marcando
la pauta de la marcha de Vicente hacia su vocacion descubierta
poco a poco con los ojos del cuerpo, de la inteligencia, del co-
razon y de la fe (15).
20 - El «juzgar » de Vicente: juzgar, en el sentido amplio de
reflexionar, contemplar en la mente, meditar. Algunos vocablos
o expresiones sefialan esta actitud: « quaesiverat », « sollicitudine
profundioris sanctitatis acquirendae », « propositum assumpserit ...
devovendi », « quod fuit ... et suae vocationis et missionis origo »,
« contemplatione et servitio Christi in persona pauperis », «visio
Christi a Patre rnissi ut ... evangelizaret », «legere didicit lu-
mine... amoris in Deum et in pauperes », «conscii », «quo
melius ... necessitatibus », «zelus ... in pauperes », «dum cres-
cebat ». Vicente, pues, diriamos ahora, se cuestiona, pregunta y
(14) Naturalmente Vicente (tres siglos 10 separan del sacerdote belga)
no dice que sigue e1 conocido metodo jocista, pero no seria dificfl demostrar
que 10vivi6 en su quehacer personal y apost6lico. Unas referencias: v.g., en
el «ver » (Coste, I, p. 115, 180, 189, 203, 413, 526, 551, 555; II, p. 55,
61,65,74,96,281,282,419,459; III, 361, 453, 482; IV, p. 71, 458,614;
V, p. 462; VI, p. 367; VII, p. 463; VIII, p. 73, 293, 389; IX, p. 81, 84,
88-89, 104; X, p. 81, 125,225-226; XI, p. 32, 231, 270; XII, p. 106, 170-
171,218,258-259,270,349; XIII, p. 620,804-805); en e1 «juzgor »: (Coste,
I, p. 115-116; III, p. 384; VI, p. 393; VII, p. 98, 341, 388; IX, p. 59,
208-209, 252, 244-246, 324-325; X, p. 125-126, 332, 667-668, 679-680; XI,
p. 32, 200-201, 392-393; XII, p. 3-4, 87, 79-80, 88-89, 119, 170-171); en
el «actuar »: (Coste, I, p. 133, 115-116, 421, 433, 572; II, p. 6, 198, 296,
311; III, p. 509, 512; IV, p. 188; IX, p. 244,497,592; XI, p. 37, 50,
74, 100, 420-422; XII, p. 56, 78, 134, 146, 166, 322, 354, 389, 403, 409,
433; XIII, p. 179, 490-510, 761-762, 774-778, 798).
(15) cf. en VINCENTIANA, 3/1981, p. 160-190,«Histoire d'un regard
sur Ie pauvre » del P. Jean Morin C.M.; un articulo muy esc1arecedor,pienso
yo.
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se pregunta, y su «juicio » se va formando, como se dice «gra-
datim »; no faltan sin embargo ocasiones en que este «juicio »
se forma de inmediato al impacto de una situaci6n concreta,
como se indica en el caso de Chatillon donde « compertum ha-
buit et manifestavit intimam ... eorumque servitium ». La realidad
vista, descubierta y ahora analizada en la reflexi6n, se convierte
en el «centrum ... tum vitae tum apostolici eius laboris ».
30 - El « actuar » de Vicente: unos verbos 10 subrayan:
« effugere », « instituit », « occupavit », « ad ... levandas », « adhi-
buit », «collegerat », «attenderet », «subsignaverunt », « obli-
gaverunt », «dedicarent », «incumbebant », «dederunt », « ha-
buerunt », «providere », «subveniret », «convocavit », «adhi-
buit », «inspiraret », «impulit », «misit », «definivit », «affir-
mavit ». Se consigna el hecho de algunas de sus actuaciones
apost6licas, pero, salvo un caso (el « paulatim» en la definicion
de la CM), no se hace espoleante alusi6n a «la manera de
actuar », Con todo se pone de relieve un aspecto: Vicente no
actua solo (diriamos que trabaja siempre «en equipo ») y no
tiene empacho en «quam p1urimos ad se convocavit divites
et pauperes, humiles et potentes ».
- Opino que, a causa del «ad omnigenas aerumnas
levandas », se nos ofrece aqui un Vicente «asistencial» (16).
Sin duda 10 fue, sera siempre necesaria la asistencia a los des-
validos de toda clase, pero este «ad levandas », a mi parecer,
hubiese debido ser completado por «ad eradicandas in peculia-
ribus occasionibus » 0, al menos, por la idea de la « promoci6n
humana» a la que Vicente tambien se entreg6 (17). Tanto mas
(16) es la « visi6n de Vicente» que ofrecieron sobre todo sus bi6grafos
del siglo XIX y que multiplicaron imagenes; « vision» que aun perdura en
teologos de talla, como Rahner (cf. « II RegnojDocumenti », ann. XXVI,
n. 442, I-VI-1981, p. 370: « i cristiani non hanno visto nuove possibilita,
che del resto non erano date, di modificare Ie strutture sociali e in questa
modo la lotta contro la sofferenza e stata possibile praticamente solo con
l'aiuto dell'amore privato del prossimo nel senso di un san Vincenzo de' Paoli e
altri simili eroi delia carita cristiana, proprio come fa ancora oggi madre
Teresa di Calcutta. Migliaia di bambini muoiono di fame e deperiscono; lei
salva questa 0 quello »),
(17) acci6n en las estructuras politicos (Coste, III, p. 402, 434; IV, p. 423,
455, 473-478, 513-514; Abelly, « La vie du... V. de P. », I, 3, c. XXXV,
p. 169, c. XXXIX; Collet, « La vie de S.V.P. », I, 5, p. 467-470; Coste,
«M. Vincent », II, p. 585, 674-675; Roman, « S.V.P., I Biografia », p. 567-
570); acci6n en una empresa militar (Coste, VII, p. 78-79, 130, 139, 160, 165-
166, 171, 174, 197,211-212; IV, p. 25, 448-449); acci6n en las estructuras reli-
giosas y politicas-religiosas: (Coste, II, p. 434-435; III, p. 150-151, 168, 248,
384-385, 521, 529-531; IV, p. 31, 47-48, 105-106, 148-149, 165, 171-172,
175-181, 198,309-311,520-523 y en Annales de la CM, a. 1953, p. 507-509
et a. 1954-1955, p. 184); acci6n en la promoci6n humana: (Abelly, I, I, c.45,
p. 211-214; Coste, IV, p. 183; VIII, p. 72, 109, 324; XIII, p. 156, 163,
494-503, 833; Coste, « M. Vincent », II, p. 369, 408-411, 442-443, 450, 470-
- 394-
que, en el texto mismo de las C&S que traduce, para la CM,
la actualizacion del patrimonio vicenciano, se estipula esta labor
(cf. art. 12,2; 24; 25; 26; 27; 29; 124,1; 130; 238,2; 244,2).
- Opino, igualmente, que en la lista de 10s « Iugares »
vicentinos falta uno de 10s principales y donde Vicente residio
y actuo mas tiempo: Paris. Y, en 1a 1ista de 1as actividades
para la formacion del clero, tampoco se incluyen dos tipicas de
Vicente: 10s seminarios y las Conferencias de 10s Martes.
I c. - Tema 30: extractos de documentos Jundamentales
Estos extractos son tres: uno se refiere al origen de 1a CM
y es un trozo de la bula « Salvatoris Nostri » del 12 de enero de
1633 (18); el otro, del Breve « Ex commissa Nobis », del 22 de
septiembre de 1655, y que reporta 1a natura1eza de nuestros
votos, el caracter secular de la CM y su exencion, El tercero
es e1 texto integro del art. I del capitulo primero de las Reglas
Comunes.
471, 502, 537, 648, 655-657, 733; III, p. 284-285; acci6n para un cambio de
mentalidades: (Coste, I, p. 26, 86, 113-114; II, p. 231-235, 237-241, 449-450,
459; III, p. 246, 278-285; IV, p. 363; V, p. 68, 462; VI, p. 378; VII, p.
98, 208, 407, 561; VIII, p. 238-239, 246; IX, p. 59-60, 119, 216, 252, 324,
583,594; X, p. 115, 122, 124-125, 141,222,510,667; XI, p. 2, 37, 40-41,
74, 125, 172,202,260-261,309, 371, 392-393, 420-422, 430; XII, p. 56-57,
87-88, 90-93, 107-109, 170-171, 189, 262-263; XIII, p. 427-428); acci6n sobre
Las causas de la pobreza : (Coste, IV, p. 182-183; VIII, p. 72-74; XI, p. 2-6,
9-10, 170-171, 298; XII, p. 26-28, 66; XIII, p. 54-55, 156-163,484,490-
504,507-510; Coste, «M. Vincent », I, p. 132-137,88-89, 301-309, 396-397;
III, p. 30, 81, 85, 108-113, 115, 117, 120-122, 125-127,375-376; J.M. Ro-
man, «S. Vicente de P. », o.c., p. 519, 533, 550-555, 568-570, 572-576, 579-
580; J.M. Ibanez, «Vicente de P. y 10s pobres de su tiempo », Sigueme,
Salamanca, 1977, p. 304-306, 320-321, 326-329; idem in VINCENTIANA,
3/1978, p. 124, 126; en «Au temps de S.V.P. et aujourd'hui », Le Bouscat,
1981, p. 80, 131, 199).
(18) De hecho la bula esta fechada asi: «Datum Romae... anno Incar-
nationis Dominicae millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, pridie idus
januarii, pontificatus nostri anno decimo » (Coste, XIII, p. 267). Hasta 1925
se dedujo que era a1 «12 de enero de 1632» y asi se escribia a pesar de
los problemas que este « 1632» planteaba frente a otros documentos fehacientes
(de la Santa Sede y cartas de S.V.) que implicaban una fecha posterior. Fue
un archivista del Vaticano, el Dr. Mazzini, quien dio en el clavo de Ia solu-
cion de este problema. Su explicacion: el afio de la Encarnacion del Senor
empezaba el 25 de marzo y no el lode enero, por tanto este 12 de enero
del afio de la Encarnacion del Senor correspondia al 12 de enero del afio
1633 (cf. su art. en «Annali delia Congregazione delia Missione», a. 1925,
p. 177-180,«Per l'approvazione delia Congregazione delia Missione. Un do-
cumento dell'anno 1932»). Todos los historiadores posteriores, empezando por
Coste (Annales CM, 1925, p. 139 y a. 1926,p. 140 y en «M. Vincent»,
I, p. 187), han aceptado esta explicacion.
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Este parrafo 30 se enlaza con el anterior mediante el « haec
omnia ... intentioni ... consentanea ... consignata sunt ». Se ase-
gura que el actual patrimonio de la CM, la herencia vicenciana
cuyos rasgos caracteristicos mencionaba el parrafo precedente,
han quedado consignados en estos documentos y que en ellos
hay conformidad con la intenci6n del Fundador.
10 - De la «Salvatoris Nostri» se ha extractado: el fin
principal y la raz6n de ser de la CM: procurar, junto con la
propia salvaci6n, la de los que viven en las problaciones mas
humildes, y, en las ciudades, la formaci6n de los ordenandos
mediante los ejercicios espirituales.
20 - Del «Ex commissa Nobis », el extracto se refiere a:
la naturaleza de los votos como medio para aplicarse a la salva-
ci6n de los pobres del campo, la declaraci6n de exenci6n y el
caracter secular de la CM la cual « non censeatur ... in numero
Ordinum Religiosorum, sed sit de corpore cleri saecularis ».
30 - En cuanto al tercer texto, no se trata de un extracto,
sino dela totalidad del art. 1 del cap. I de las R.C. En el
Vicente partiendo del ejemplo de N.S. Jesucristo (enviado para
salvar al genero humano, practicando toda suerte de virtudes,
evangelizando a los pobres al tiempo que transmitia a los apos-
toles y discipulos la ciencia necesaria para dirigir alas gentes),
declara que la CM quiere imitar al mismo Cristo; para ello
usa medios semejantes y dice que el fin de la CM es: 10 dedi-
carse a la perfecci6n propia, 20 evangelizar a los pobres sobre
todo a los del campo, y 30, ayudar a los eclesiasticos en la
adquisici6n de la ciencia y de la virtudes que exige su estado.
- Una transici6n entre los extractos de los documentos
pontificios y el texto de las R.C. deja constancia de algunos
comportamientos de Vicente: a) - procur6 formar a la CM en
el espiritu del Senor; b) - entreg6 a la CM las R. C. 0 Cons-
tituciones Comunes, texto que prepar6 con esmero y complet6
tras un largo proceso y unas experiencias que duraron muchos
afios,
En las R.C. se parte de 10 que hizo el Senor para, luego,
proponer las ensefianzas de perfecci6n evangelica ; estas deben
inspirar la espiritualidad, la vocaci6n y la vida total de Ia CM.
Se dice que al comienzo de estas R.C., S. Vicente explica clara-
mente la vocaci6n, la misi6n de la CM, indicando al mismo
tiempo el camino para lograrla.
Nota cornpendiosa: text os fundarnentales con fechas
espaciadas diversarnente.
10 - Los tres textos son fundamentales para la CM. Son
los que le dan vida juridica en la Iglesia, definen y califican la
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naturaleza de sus votos y expresan el por que de su existencia
y el camino para conseguir su finalidad. Textos del Papa y de
S. Vicente.
20 - Los tres textos llevan fechas diversamente espaciadas.
El primero (de 1633) es firmado tan s610 ocho afios despues de
la firma del contrato de fundaci6n (1625). Se podria pensar que
Vicente tenia mucha prisa en asegurar las bases juridicas de su
obra para poder desarrollarla con mayor firmeza y envergadura,
no s6lo en Francia donde ya 10 habia conseguido, y con mayor
rapidez aun, sino tam bien en cualquier parte del mundo. En
cambio son 22 afios los que separan la bula « Salvatoris Nostri »
(1633) y el Breve « Ex commissa Nobis» (1655). Este largo
lapso de tiempo hace indirectamente alusi6n a la historia pri-
mera de nuestros votos y en la que Vicente tanto luch6 (19).
En cambio entre la firma del Breve «Ex commissa Nobis» y
la entrega, que hizo Vicente a la Comunidad de San Lazaro,
del librito de las R.C. (17 de mayo de 1658) corren dos afios
y ocho meses (20). A primera vista se podria pensar que Vicente,
teniendo la via expedita con la aprobaci6n pontificia de los
votos, juzg6 que ya no habia raz6n en demorar aun mas la
publicaci6n de las R.C., sobre todo despues de 33 afios poco
mas 0 menos de practicarlas, como el dice. Pero la raz6n de
este lapso de dos afios y ocho meses es distinta. De hecho las
R.C. ya habia sido aprobadas por la Asamblea General de la
CM, en 1651 (21), si bien la aprobaci6n del arzobispo de Paris
tard6 algo (23 de agosto de 1653), Y el texto fue impreso en su
tota1idad en marzo de 1655. Ocurri6 un serio percance: este
texto impreso sa1i6 con muchas «erratas»; estas faltas de im-
prenta no corregidas eran tantas que Vicente decidi6 anu1ar 1a
edici6n (22). Al mismo tiempo falleda el arzobispo de Paris y
Vicente, ni corto ni perezoso, aprovech6 la oportunidad para
introducir algunos retoques al texto y consigui6 una nueva apro-
baci6n del nuevo arzobispo. Se procedi6 a una otra edici6n de
las R.C.: es la llamada « edici6n prfncipe, de 1658» (23); a
(19 Cf. el mas reciente resumen de esta historia primera, y en forma
muy clara, se puede leer en el «S. Vicente de P. - I Biograffa » de J.M.
Roman, p. 322-341.
(20) Coste, XII, 1-14.
(21) Coste, XIII, p. 357-358.
(22) Coste, V, p. 337; en la nota 7 de esta pagina Coste dice: «Saint
Vincent dut detruire tous les exemplaires de la premiere edition des regles
communes, car il n'en reste plus un seul ».
(23) es el texto reproducido en VINCENTIANA, 4-5/1980, p. 269-
298. Que el acucioso y benevolo lector me permita una explicaci6n respecto
a la publicaci6n de las R.C. en esta edici6n de las C &S de 1980. En la
AG de 1974, el Superior General, P. Richardson, present6 un «postulatum»
dentro del cual se pedia « typis denuo mandare textum originalem Regularum
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pesar del cuidado en las correcciones de las pruebas de imprenta
todavia se deslizo un gazapo tipografico en el art. 3 del cap.
rr (24).
d. Tema 40: herencia tncenctana
Este pequefio parrafo de cuatro lineas es un condensado
de unas ideas, de unos hechos y de unas futuras actuaciones.
Acarrean importantisimas consecuencias para la eM ya que, se
podria decir, esta en juego la vitalidad y la perennidad de la
herencia vicenciana.
Com. s. Vincentii lingua latina et exhortari Coetus Visitatorum ad exa-
rand am novam editionem lingua vernacula »; la AG 10 aprobo et por eso
se publico en la edicion de las C &S de 1974 (cf. VINCENTIANA, 4/1974,
p. 237 y 5Jl974, p. 352-381). En cambio en la AG-1980 no hubo ninguna
decision de la Asamblea al respecto. Sucedio 10 siguiente: cuatro Provincias
(Colombia, Puerto Rico, Turin y Toulouse) presentaron postulados solicitando
que el texto de las R.C. fuese publicado en el mismo libro en que se publi-
carian las nuevas C &S (cf. «Documentum laboris Convt. Gen. XXXVI
C.M. », p. C-4, C-9, C-ll y C-12); en la sess. LVI (cf. «Acta Covt. Gen.,
p. 167) en el asunto n. 8, se trato sobre la manera de editar las C. y los S.
(lun solo volumen?, l dos vohimenes?, leon diversidad de tipos?) y la Asamblea
solo voto que la edicion fuese en un solo volumen; al intervenir en la discu-
si6n yo hice ver que la edicion en un solo volumen y con texto de C. y de
S. seguidos acarrearia un inconveniente en la enumeracion de los articulos
(nurneracion corrida y que sufriria cambios cada vez que se suprimiera 0 se
afiadiese un articulo de los Estatutos); despues explique que para mayor
distincion entre los articulos de las Const. y los de los Stat., pondria, en la
edici6n de VINCENTIANA, las Const. en un tipo y cuerpo de imprenta,
y los Estat. en otro tipo y cuerpo diversos y en alineaci6n mas corta; por
fin, sin hacer mencion a nadie ni a nada, dije que a continuacion del texto
de las C &S publicaria el texto de las R.C.; ni yo, ni nadie propuso votacion a
este proposito, como tampoco ninguno cornento, ni en pro ni en contra,
10que habia informado que haria al editar dicho numero de VINCENTIANA.
En conformidad con estos hechos, en la carta de presentacion del P. Superior
General a dicha edicion, se lee: «prout in ... aula designatum fuit » (cf. VIN-
CENTIANA, 4-5/1980, p. 193, II), es decir «como fue indicado en el aula»
y no, «fue dispuesto », como traduce una version bastante divulgada. En el
aula, la AG-1980 solo voto por inmensa mayoria que C. y E. fuesen editados
en un solo volumen y, segun mis notas, nadie menciono siquiera que habia
cuatro postulados de otras tantas Provincias solicitando que el texto de las
R.C. se afiadiese a continuaci6n del texto de las C &S por publicarse.
(24) San Vicente, el mismo, en una conferencia, avis6 de esta falta de
imprenta y pidi6 que se la corrigiese en los textos ya repartidos (Coste,
XII, p. 151). Y... la historia se ha repetido: para, yen, la edicion de las
C &S de 1980 sucedieron los dos mismos percances que le sobrevinieron a
S.V. en sus ediciones de las R.C.; y ahora, yo tambien, tengo que avisar a
los lectores que corrijan una «falta de imprenta » del texto latino: en VIN-
CENTIANA, 4-5/1980, p. 225, art. 146, final linea 2a, donde se lee e ed »,
debe decir «ad ». Perdon y gracias.
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- Los ablativos «his verbis» enlazan este parrafo con el
texto de las R.C. del parrafo anterior.
- La CM, se dice, es la descendencia espiritual de S. Vi-
cente. A esta descendencia el Fundador confia tres « heredades »:
« vocation em », « vitae communitariae genus» y « finem »; cada
uno de estos sustantivos esta calificado por un adjetivo: «singu-
larem », «novum» y «stimulantem»; este ultimo adjetivo va
reforzado por un adverbio «semper ».
- No se explicita los contenidos de los sustantivos, ni las
razones de las adjetivaciones. Solamente se consignan dos he-
chos: «S.V .... concredit» y los complementos directos de este
verbo.
- El parrafo concluye con un inciso relacionado con
« finem» y el adverbio «semper»: este «finem semper stimu-
lantern» debe ser « aptandum » y la adaptaci6n debe proseguir
en tres dimensiones, 0 con arreglo a tres actitudes: en el discernir,
« sapienter »; en el actuar, «indesinenter », y en el espacio y
lugar, «novis temporibus », Como se ve, esta final de la «In-
troductio », cierra el ciclo de una tarea programatica anunciada
ya desde el principio en el primer parrafo. Utilizando el simil
de un diptico : la «Introductio» comporta dos tableros (par-
rafos 10 Y 40) articulados por dos bisagras (parrafos 20 e 30).
En el primer tablero encontramos a S. Vicente y a la CM;
esta «recognoscit », «percipit », «respondeat» refiriendose a
su «jus », a su «vitam », a su « actuositatem », a su « traditum
locum et finem in Ecclesia », a sus «origines », a la «inspira-
tionem» vicenciana y a su «vocationi»; aquel, S. Vicente,
reconocido como «fundador» cuyas huellas «sectando» con-
ducen a 10 que el hizo, quiso y experiment6 en su tiempo; ahora
la CM se encuentra « in mundo huius temporis », en una « pecu-
liarem horam gratiae» y ante una voluntad de la Iglesia y
unos signos de la voluntad de Dios que la « impellit» a «reno-
varse» mediante dos actitudes inseparables y complementarias:
« plenius agnoscere et fideliter custodire » la herencia vicenciana
y, «ex iisdem fontibus », vitalizar, y con « impensionem inspira-
tionem» en ellas, su respuesta de «revisi6n» para que su « vo-
catio» respond a igualmente al hoy de Dios, como fue el ayer
de Dios en tiempos de Vicente, es decir «speciali modo in
pauperum societatis hodiernae necessitatibus ». En el segundo
tablero tenemos el paralelismo: S. Vicente «concredit» y la
CM deposita ria de la herencia vicenciana (el ayer que legara el
Fundador), pero, en conformidad con Vaticano II (como Vi-
cente con el concilio de Trento en su aplicaci6n) la CM (en el
hoy de Vicente, su heredad) se ve abocada a una doble tarea:
conservar su identidad (vocaci6n, genero de vida comunitaria y
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finalidad) y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta su ubicaci6n
en «novis temporibus », adaptar sin cesar y con sabidurfa 10
que, en terminos de ciudadania y de extension laboral, podrlamos
denominar su «carnet de identificaci6n» y su «carnet de rol
empresarial ».
Estos dos tableros del diptico se unen y se mueven merced
alas bisagras (parrafos 20 y 30). Estas bisagras (S. Vicente en
el desarrollo de su vida, obras e inspiraci6n y S. Vicente plas-
mada su intencion en los documentos pontificios y en sus R.C.
como base del desarrollo futuro de su CM) sostienen el anda-
miaje de su herencia y el quehacer en su heredad.
Nota cotnpendiosa: «last but non least ».
10 - Los ablativos «his verbis» vinculan este ultimo par-
rafo con el texto de las R.C. del parrafo anterior. t Como y
hasta d6nde?
Las «batallas» y «votaciones» a que dieron lugar estas,
al parecer, tan sencillas palabras! No es del caso rememorarlas
en este « comentario », como ya se indic6 al inicio de esta serie
de articulos; dejo este trabajo a los histori adores de la AG-80.
Efectivamente, en su sencillez, estos dos ablativos, «his
verbis », apontocan todo un arco iris de mentalidades. Tal vez
difuminandolas, me arriesgo a reducirlas ados y, en gracia a
la brevedad, a sintetizarlas asi:
a) - «his verbis» condicionan el « concredit» (el gesto
de Vicente) y tambien el «concredit» (el contenido del gesto de
Vicente). En consecuencia la CM, hoy, debe conservar y cuidar
10 que S. Vicente le confi6. Este deposito familiar que los descen-
dientes espirituales deben conservar y cuidar, S. Vicente «cla-
rius explicat » en el mencionado texto de las R. C. Ademas, el
mismo S. Vicente en la «salutatio» de sus R.C. ya nos dijo:
«illas igitur, Fratres dilectissimi, pari, quo vobis eas tradimus,
affectu accipite » y «de caetero ergo, Fratres, rogamus vos, et
obsecramus in Domino Jesu, ut in exactam ipsarum Regularum
observationem incumbatis ». La adaptacion pedida por Vaticano
II no debe alcanzar a los textos basicos y fundamentales de
Vicente; en sf mismos son «intocables ». A 10 sumo pueden
necesitar retoques puramente redaccionales de estilo en un trata-
miento de transposici6n. En cuanto a la adaptaci6n misma del
pensamiento y de la intenci6n de Vicente, ella se basa indefecti-
blemente en estas piedras sillares que sostienen todo el edificio.
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b) - «his verbis» condicionan el «concredit », total-
mente en el gesto del Fundador, y, en parte, el contenido del
gesto. Este, « en parte », se refiere, a la idea esencial, al espiritu
que tuvo y animo a Vicente. En efecto, al aceptar un condiciona-
do global de « his 'verbis », sobre «concredit », no tendrian ex-
plicaci6n los adjetivos que califican la heredad legada por Vicente.
Se entiende bien el contenido de «singularem », pero iCwl.l
seria el de los otros adjetivos y adverbios «novum », «semper
stimulantem », «indesinenter et sapienter aptatum »? Estos
adjectivos y adverbios expresan que, en el hoy de Vicente, en
estos «novis temporibus », se encierran dos realidades: la for-
mulacion de la idea esencial y otro modo de vivir el espiritu,
idea y espfritu vicencianos, ciertamente «intocables » en su « ser »,
pero «modificables » en su « manera de ser ». Es la ley de toda
criatura viviente. Por otra parte, la tarea impuesta por Vaticano
II, en cuanto a Constituciones se refiere, ciertamente no es una
labor de simple « Iirnpieza » (« operacion plumero », que decian
algunos) 0 de « sacar brillo » alas obras maestras de un pasado
glorioso. Por otra parte, en « confirmatur » (que deciamos
« antes»): la Iglesia ya puso a la CM, anteriormente, a una
tarea de adaptacion. El resultado de «nuestras manos », y de
«otras manos », fue la edicion de las Constituciones de 1954.
AlH, ya desde el art. 2, tropezabamos con una muy singular
« adaptacion » del texto de las R.C., con aquellos adjetivos
« generalis », « specialis » que calificaban « el fin de la CM» al
cual, por afiadidura, se juntaban dos objectivos mas a los tres
que estipulara San Vicente.
c) - AI sintetizar manifestaciones de mentalidades se que-
dan, por la calzada, muchos matices que, segun opticas distintas,
requieren mas iluminacion 0 menor enfoque. Sin duda; pero
las sintesis ofrecidas creo que son suficientes para que el lector
de estas lineas sepa a que atenerse sobre el problema y pueda
estudiarlo mas a fondo, y, asi, fundamentar su propia opinion.
20 - Este pequefio parrafo de cuatro lineas parece ser con-
clusivo de la « Introductio » que estoy comentando. En cuanto
a la « Introductio » y materialmente considerada, evidentemente
10 es. Pero en cuanto es parte integrante de la « Introductio »,
ies realmente conclusivo?
Por de pronto no hay en el nada que sefiale 0 anuncie un
texto posterior. Tal vez los vocablos «soboli », «sodalibus »,
«singularem vocationem », «novum... genus », «semper sti-
mulantem » y, sobre todo, el ultimo inciso, «novis tamen ...
aptandum » se podrian tomar como « senales » de algo que va
a ser explicitado 0 ampliado. Si asi fuese, pienso que estas « se-
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fiales » son tan endebles que en su «parpadeo fosforescente»
dificilmente resultan «descifrables ».
Con estas irnagenes quiero decir que encuentro aqui una de
las deficiencias de la «Introductio », como reportare mas ade-
lante. Ni una sola vez se Ieen las palabras «Constituciones »,
« Estatutos ». Al terrnino de la sola lectura de la « Introductio »,
uno puede preguntarse: introduccion, ia que? Se puede arguir,
sin duda, que la « Introductio » va precedida de un titulo general
que reza « Constitutiones et Statuta Congregation is Missionis» y
que le sigue otro titular: « Parte Primera, Vocatio », y, por fin,
que al inicio mismo de la « Introductio » se habla de que la CM
«ius fundamentale sibi proprium recognoscit », luego no hace
falta una nueva 0 mayor senalizacion, Tal vez ; pero las reglas
de composicion y de redacci6n de un texto identificado, por el
autor, como «<introduccion » a la obra que ofrece al lector,
exigen, entre otras cosas, que una «introducci6n, y por el solo
mero hecho de serIa, diga paladinamente« a que introduce» (25).
II. - LAS CINCO «NOT AS» DE LA « NOTA DE INTRO-
DUCTIONE»
Es sabido que la AG-80 aprobo una «Nota de Introduc-
tione» (26). Tampoco aqui voy a detenerme en el «ipor queP »
y en el «ic6mo?» de este texto. Este comentario se endereza
directamente a los textos tal como son.
Son cinco los puntos (notas) de esta «Nota de Introduc-
tione ». La «Introductio» es: 1°, historica ; 20, intenta ser
inspiradora; 30, contiene elementos para una mejor inteligencia
de los articulos de las Constituciones; 40, va inseparablemente
unida alas Constituciones y sera presentada juntamente con
ellas a la Santa Sede, y 5°, se antepone, como «<introduccion »,
alas normas estrictamente legales 0 juridicas que se encuentran
unicamente en el cuerpo de las Constituciones. Asi reza el texto
que aprobo la AG-80.
De inmediato se capta la diversidad, en el alcance, en la
importancia, de estas « notas » 0 « puntos ». Los dos primeros se
refieren directamente al contenido de la «Introductio»; el ter-
(25) EI texto total de la «Tntroductio » fue aprobado por la AG el
5 de agosto de 1980, alas 17,30 h., en su sesi6n LVI. La votaci6n arroj6
el siguiente resultado: «Verde» (Si), 110; « Rojo » (No), 5; sin votar, uno;
total de asambleistas presentes en el aula, 116 (otros 3 estaban legitimamente
ausentes).
(26) VINCENTIANA, 4-5/1980, p. 194.
- 402-
cero, ademas, apunta a un valor utilitario en funcion de los
articulos constitucionales; el cuarto formula un as disposiciones
sobre su ubicacion y presentacion, sea materialmente como texto,
sea, en el ultimo caso, al dirigirse a la Santa Sede en vista de
obtener la aprobacion del nuevo texto de las Constituciones; el
quinto, comporta una declaracion sobre el valor de la « Intro-
ductio» en relacion con el texto mismo de las Constituciones.
Considerando esta diversidad, se puede establecer, entre
otros, dos casilleros. Aspectos internos: puntos 10, 20 y, en parte,
105 restantes. Aspectos externos: puntos 40 y, en parte, el 50.
Por su importancia y alcance sobresalen los aspectos internos, y
un sector del punto 50.
Salta a la vista que estos puntos no siguen un orden logico,
ni tampoco gradual en su importancia. Sin embargo, para ayudar
a los posibles lectores de estas lineas, este comentario se cine al
orden del texto.
10 La «Introductio» es «historica»
E1 atributo «historica », sin otro aditamento, es, en si,
ambiguo. ~Cual es su significado? Por 10 menos pueden ser
tres: la «Introductio» pertenece a la Historia; 0 bien 10 que
ella dice es cierto y en conformidad a la Historia por contra-
posicion a 10 legendario 0 fabuloso; 0 bien, la «Introductio»
es digna de figurar en la Historia. ~Cual de los tres?; ~0 simul-
taneamente los tres?; ~0 uno en sentido p1eno y otros en sentido
restrictivo? Veamos.
Para los miembros de 1a AG-80 no existe ninguna ambi-
giiedad, pienso yo. Todos 10s participantes en aquella Asamblea
(que ciertamente fue « historica » en varios aspectos) oimos,
escuchamos, discutimos, y aceptamos mayoritariamente, y punto
por pun to, el sentido de este texto. El ponente de la Cornision
Primera 10 expuso con claridad meridiana: «historica» significa
esencialmente que 1a «Introductio» no comporta, en su con-
tenido, nada que sea extraido de las a1forjas de una leyenda
o de una fabula ; por el contrario, 10 que en ella se dice es cierto
en sus datos y rasgos fundamenta1es, en conformidad con nuestro
pasado y nuestro presente como CM.
Tal es el significado que tiene aqui el atributo « historica »,
segun se explicito en la AG-80. Eso no quita que, desbordando
este sentido preciso que se le quiso dar, el atributo en cuestion
pueda cobijar otros significados, pero estes ya al margen y fuera
de 1a «Nota de Introductione ». Por ejemplo: el caracter de
« novedad» de la «Introductio », su importancia intrinseca, su
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dilatada extension y aun por los aspectos externos que Ie acom-
pafian segun los otros puntos de la «Nota ». Igualmente, «his-
torica » porque los futuros histori adores de nuestras Constitu-
ciones y de la AG-80 deberan forzosamente referirse a esta
« Introductio » ya que es un texto que «hace epoca ».
Nota cornpendiosa : al decir que la «Introductio» es « his-
torica », y que 10 es en el sentido dado para la « Nota de Intro-
ductione », no significa, ni mucho menos, que es completa en
los datos que proporciona. Se trata, como indique anterior-
mente, de unos jalones de nuestra Historia y de nuestra Historia
tal como la conocemos segun los documentos disponibles actual-
mente. Si no hay constan cia fehaciente de un dato (v.g. el afio
de 1581), se ha seguido la opinion cormin, pues en este dato,
como en otros, de la biografia de S. Vicente, quedan aun mu-
chos puntos por esclarecer.
Sin embargo uno puede pensar que, en funcion de 10 que
se pretendia, esta «Introductio» resulta una buena sintesis
(cronologica y vivencial) de la andadura de S. Vicente, de su
experiencia, de su espiritu y de su proposito, como tambien del
caminar de la CM hacia su «aggiornamento» constitucional.
He lamentado algunos vacios, pero estes no deforman la vision
global de los hechos. En resumidas cuentas, opino que la « In-
troductio », y dentro de sus limitaciones que su propio objetivo
imponia, es «historica» en el sentido que quiso dar la AG-80
a este atributo.
20 - La «Introductio» intenta ser inspiradora.
EI matiz del verbo «intenta» aclara la calina que pod ria
envolver al adjetivo « inspiradora ». En efecto la inspiracion que
surge en las personas, y para un cometido concreto, varia segun
los lugares (contexto socio-geografico) y segun la idiosincrasia de
los individuos (contexto sicologico) y aun, en una misma persona,
segun su «momento» animico (contexto emotivo). EI fluir de
la inspiracion esta subordinado a la calidad 0 al grade de po-
tencia del foco emitente (aspecto positivo) y tambien depende
del grade de sensibilidad del receptor (aspecto sico-somatico),
Ejemplos al canto, los comprobamos dia a dia ; entre tantisimos
se me ocurre el siguiente: diametralmente opuestas son las ins-
piraciones que provoca en dos personas (Ia una amante de las
sinfonias bethovenianas y la otra «fan» de musica rock) la
audicion de un concierto de los Rolling Stones; para el primero,
el concierto de marras es un pandemonium de ruidos ensorde-
cedores, y, para el segundo, un arrebatador ensuefio ritmico de
melodias sublimantes.
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Basta, pues, tomar buena nota de cierta timidez en el «in-
tenta ». La cautela, aqul, no es superflua 0 externporanea : el
poder inspirador que se quiere fluya de la « Introductio » puede
ser endeble tanto en cabeza de linea como en final de trayecto.
Ahondando mas: t la « Introductio » contiene los elementos
suficientes para lograr -x inspirar » a la CM? Opino que sf.
AlH estan los jalones hist6ricos vicencianos, no solamente crono16-
gicamente apostillados, sino tambien ensamblados con los « mo-
mentos » existenciales de Vicente y de la CM. Son « hitos » que
indican el «camino» y « cumbres » que sefialan la «meta ».
Quien quiere caminar sabe por d6nde ir y quien quiere arribar
a la meta sabe por d6nde escalarla. El contenido de la « Intro-
ductio », como me he esforzado de comentarlo, se me asemeja
a un tramp olin para zambullirse 0 a una pista de despegue
para volar. Los elementos que contiene en sus cuatro parrafos
cree que tienen la fuerza cimbreante y la consistente densidad
para «inspirar ».
En contrapartida, para el exito de esta acicateante operaci6n,
se requiere receptividad en el elemento humano. Y esta recep-
tividad es perturbada siempre por el « handicap» de los factores
ambientales. De todas formas, cree que los de la CM tenemos
a nuestra disposici6n (personal y comunitaria) arrestos espiri-
tuales, intelectuales y sico16gicos mas que suficientes para poder
superar cualquier bache de insensibilidad.
Nota cornpendiosa: me pregunto: «inspirar, t que cosa?, t para
que objetivo?
El texto no 10 dice. Distingo, pues: si el atributo «inspira-
dora » se refiere a la confecci6n misma de las Constituciones,
la «Tntroductio » lleg6 con bastante retraso, al menos en su
redacci6n ultima. Ya entonces, finales de la AG-80 (5 de agosto),
« la suerte estaba echada » para las ultimas votaciones de textos
constitucionales. Eso no quita que en el transcurso de las sesudas
y, a veces, electrizantes, sesiones de las semanas anteriores amen
de las reflexiones personales 0 en comisiones, cada asambleista
habia tornado su bafio de inspiraci6n en las diversas versiones
de 10 que iba a ser la « Introductio ».
En segundo lugar, si el atributo «inspiradora» se refiere
al contenido de las Constituciones, como, en parte, es funci6n
propia de cualquier introducci6n literaria, entonces opino que el
«intenta ser inspiradora » corresponde a la realidad de los
hechos. Para una demostraci6n cientifica de esta realidad de-
berfa ahora embarcarme en una encuesta met6dica de los puntos
claves de las Constituciones y Estatutos. No es ahora el momento
en este articulo. Sin embargo, si algun lector con premura no
d
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puede esperar, le invito a escarbar las referencias de las palabras
claves en el «index» que elabore para seguir el hilo conductor
de las ideas predominantes en las C&S (27). Encontraria alIi,
si tiene paciencia y dotes de investigador, los acapites de la
dernostracion y llegara a la conclusion que, efectivamente, el
intento de inspiracion de la «Introductio» sobre las C&S no
ha caido en saco roto.
En tercer lugar, si el atributo «inspiradora» se refiere al
objetivo de la aplicacion de las C&S, en este caso, habria que
dar tiempo al tiempo. Una encuesta exhaustiva sobre este parti-
cular comportaria dos fases: ~que grade de inspiracion se com-
prueba en las adaptaciones verificadas a raiz de las revisiones
de las Normas Provinciales (tarea larga, pero no dificil)?, y,
adernas, el estudio de un sondeo sobre actitudes (opiniones) y
comportamientos (actos) en base a un muestreo representativo
de los CM. Si alguien quisiera hacerlo, yo estoy dispuesto a ayu-
darlo desde mi atalaya de la Curia. En todo caso, y con expre-
siones tipicas de mi tierra, espeto el clarinazo: el toro brama
en la plaza; ~qui en es el majo que se lanza al ruedo?
30 - La « Introductio» contiene elementos para una mejor
inteligencia de los articulos de las Constituciones.
Es una afirrnacion. ~En que se fundamenta? Larga tare a
la de buscar y catalogar elementos de la «Introductio» que
ayuden a una mejor inteligencia de estos articulos constitucio-
nales.
La tarea, en buena parte, ya esta iniciada por la redaccion
de estos renglones. Faltaria continuarla con el estudio concienzudo
del contenido del cuerpo juridico de las C&S. Todo se andara,
plenso yo.
Esquernaticamente algunos de estos elementos son: labor de
revision llevada a cabo por la AG-80 (estudio comparativo entre
el enunciado del 10 parrafo de la «Introductio », las antiguas
Constituciones, y las Nuevas); labor de sensibilizacion, sobre todo
a traves del parrafo 20 (andadura espiritual y marcha gradual
de Vicente hacia su vocacion propia y la de la CM, que alcanza
primero la figura de Cristo contempl ado como enviado del
Padre para evangelizar a los pobres, y, luego, el seguimiento
vicenciano en el servicio del pobre). Pienso que este elemento
es capital para poder comprender los enunciados juridicos que
configuran en particular los art. 1-69 de las C&S.
EI parrafo 30 aporta los elementos esenciales que originan
(27) VINCENTIANA, 4-5/1980, p. 261-268.
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y explicitan las peculiaridades juridicas relacionadas con la na-
turaleza de la CM y sus votos (art. 3-4 y 77-80). En fin, el
parrafo 40 sirve a modo de punto focal para centrar Ia ilumi-
naci6n sobre las consecuencias (y estrategia para Ilevarlas a
cabo) que se derivan de la Parte Primera de las C&S, en parti-
cular del art. 2, y del comienzo de la Parte Segunda en los
art. 10-12.
Nota co:m.pendiosa: ~por que esta nota 3a? En si misma
es una tautologia, habida cuenta de 10 que debe ser cualquier
introducci6n. En efecto, cualquier introduccion debe contener,
segun mencione al principio de este articulo, elementos que
ayuden a la inteligencia del texto que introduce. Tal vez se
descubrio demasiado tarde que la «Introductio» carecia, en
este aspecto, de aquella exigencia de metodologia. 0 tal vez se
ha querido reforzar los motivos del por que de la « Introductio »
misma, dadas su novedad y la controversia que precedi6 su
redacci6n final. 0 tal vez, prescindiendo de la tautologia y de
las circunstancias apuntadas, se ha querido dar como un toque
de atenci6n para que se pueda comprobar y comprender el por
que de los cambios (sobre todo de redacci6n y presentaci6n) en
las nuevas C&S. En este sentido esta nota merece considerarse
como acicate para la inteligencia teorica y practica, y para la
puesta en aplicaci6n, de los articulados juridicos.
40 La « Introductio » va unida ... alas C&S y sera presen-
tada... a la Santa Sede.
Se trata de un doble mandato de la AG-80: 10, la « Intro-
ductio» va unida inseparablemente alas Const. Se entiende,
pues, que en cualquier publicaci6n de las Const., debe estar la
« Introductio» (28). 20, ella sera presentada juntamente con
ellas a la Santa Sede. Como ya informe (29), este mandato
de la AG-80 se cumpli6.
Nota co:m.pendiosa: ~por que este doble mandato de la
AG-80? Los asambleistas de 1980 conocen bien el «substratum»
de este doble mandato. Los historiadores de aquella Asamblea
10narraran supongo. Aqui en forma generica se puede recordar:
el principal caballo de batalla en la discusi6n sobre la «Intro-
(28) El lector acucioso se fijara que en la edicion de VINCENTIANA
(4-5/1980, p. 198) la union 0 secuencia es tal que ni siquiera hay un vacio
« en blanco» entre la « Introductio » y la Parte Primera; ello exigio varios
calculos de pulsaciones tipograficas para que titular y texto cubriesen exacta-
mente y en su totalidad las tres paginas,
(29) VINCENTIANA, 3/1981, p. 223.
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ductio » fue, aparte la presentacion de la andadura espiritual y
apostolica de Vicente y de la CM, la insercion del art. 1 de
las R.C. El afan de que este articulo fuese inserto (en la «In-
troductio » 0 en el cuerpo juridico mismo), desemboco en este
doble mandato; asi, en qualquier caso, el dicho articulo consta
en su totalidad. Asi la AG satisfacia las diversas tendencias que
afloraron en la discusion sobre este punto.
50 La «Introductio» se antepone como «introductio »...
las norrnas legales ... se encuentran ... en el cuerpo de
las Const.
Dos ideas: su colocacion y su alcance como tal «introduc-
cion »,
1[. Su colocacion obedece a su naturaleza. Como tal «in-
troduccion » se antepone a1 texto al que introduce, por eso es
« introduccion »,
2/. Siendo solo una «introduccion », su valor, su a1cance,
estriban en 10 que se ha querido que fuera segun las notas 10
y 20• Se la pone en relacion con las normas legales 0 juridicas
de las Const. para expresar con claridad el valor y alcance de
la una y de las otras. Estas, las normas legales y juridicas, se
encuentran «solummodo» en 10s articulos de las Const.
Nota compendiosa : - Si bien pareceria innecesaria la for-
mulacion de la primera idea, la de 1a segunda tiene por finalidad
de poner en claro la diferencia esencial, en 10juridico, entre la
« Introductio » y el cuerpo mismo del articulado de las Const.
- Estas dos ideas formulan una cierta definicion de la
« Introductio » tal como se la quiso presentar y el alcance prac-
tico de esta (historica, inspiradora) y del cuerpo juridico (normas
legales).
- En realidad la historia de la redaccion y aprobacion
de esta nota 50 (30) dira sin duda que la AG-80 quiso insistir
en el valor y alcance de los dos textos (« Introductio » y cuerpo
juridico de las Const.), para evitar que se minimizara 0 se
agrandara en exceso el texto de la «Introductio »,
(30) La « Nota de Introductione », fue aprobada en la sesion LVI del
5 de agosto y 10 fue en dos partes. Segun mis notas los n. 1-2 consiguieron
101 « Verdes» (Si), 9 « Rojos » (No) y 6 abstenciones; los n. 3, 4, 5, 10-
graron 98 « Si », 8 « No» y 10 abstenciones; en ambos casos habia legftima-
mente 3 ausentes. En cambio las Acta, p. 165, aportan datos, y en ambos
casos, erroneamente transcritos: siendo 116 los presentes, la suma de los votos
expresados y los « en blanco» dan 121 votantes, cifra imposible pues los
asambleistas fueron 119, y, en dicha sesion, habia 3 ausentes, y dos de estos
ya habian regresado a su pais.
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OBSERVACIONES FINALES
10. - Esta «Introductio », ~por que?
La pregunta tiene su razon de ser y no solamente por la
novedad en relacion por 10 menos con las Const. de 1954 y de
1969/1974, sino por los cambios que se ofrecen 0 que se anuncian.
Estos cambios (sobre todo en las nuevas formulaciones) postu-
laban una explicacion, una fundamentacion. La «Introductio»
desempefia en 10 principal este papel. Probablemente algunos
encontraran este papel muy reducido; tan solo, en el parrafo
10, se menciona «Ecclesiae voluntati obsequens », «in mundo
huius temp oris », «affiatu Concilii », «suae vocationi respon-
deat », «hodiernae necessitatibus »; y en el parrafo 40, «novis
temporibus indesinenter et sapienter aptandum », Pero hubiese
sido alargar en demasia el texto al ofrecer, aun sinteticamente,
una panorarnica de la teologia postconciliar y del contexto social
del mundo contemporaneo. Quien quisiera estudiar los campos
eclesiales, teologicos, socio-econornicos y culturales que acotan
las citas latinas mencionadas, amplio margen tiene para com-
probar la actualidad de la vocacion vicenciana. Con todo, estoy
de acuerdo con AntoneUo (31) y Braga (32), unicos autores,
en 10 que yo conozco, que al presente hayan expresado opiniones
al respecto; eUos dicen que en la « Introductio» tenemos como
una sintesis del camino de fe de Vicente, una evocacion de la
raiz historica de la CM, una Uamada a la CM, y que es un
buen preambulo para iluminar, hacer comprender las caracte-
risticas de la CM en el plano historico, doctrinal y esencial, y,
en fin, que hay que valorizarla sobre todo en el plano de la
inspiracion. Ignoro hasta que punto, 0 por que, se pueda decir,
como 10 hace Braga (33) que la « Introductio » corresponde a la
Introduccion que se usa en los Documentos Pontificios; no me
consta que en la AG-80 se haya mencionado esta semejanza.
2°. - Una «Introductio» extensa con par rafos rnarenial-
:mente desiguales:
Evidentemente el alcance de un texto no depende de su
extension material, sino de su contenido. Ya sefiale, en este
aspecto material, las diferencias entre los parrafos 1° Y 4° con
los parrafos 20 y 3°, y la funcion de bisagra de estes en relacion
(31) VINCENTIANA, 6/1980, p. 342.
(32) VINCENTIANA, 1-2/1981, p. 72-73.
(33) VINCENTIANA, 1-2/1981, p. 73.
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con aquellos. Alguien puede pensar que los extractos de los docu-
mentos aducidos podrian haberse concentrado aun mas en 10
esencial, 0 bien que la secuencia historica del parrafo 20 se
alarga un tanto. Todo puede ser. Pero pienso que, a pesar de la
extension global y de la desigualdad material que los traba, estos
parrrafos permiten y facilitan el situarse en el terrnino « a quo»
y, desde alli, cap tar mejor el termino «ad quem» del ag-
giornamento de las C&S.
3°. - Una laguna... redaccional.
Ya la indique anteriormente: esta «Introductio» no dice
con claridad a que « introduce»; ni una sola vez se habla expre-
samente de las C&S. Una contraprueba podria esclarecer 0
medir una de las consecuencias de esta laguna: si se tomase
solo en sf misma la « Introductio », prescindiendo de su contexto
actual, nada perderia de su significado y valor; podria servir
como «<introduccion » a otro texto referente a la CM (sobre su
historia, sus actividades apostolicas postconciliares, etc.).
40. - Una « Introductio » que « habla » y « cuestiona ».
En general opino que, aun con los reparos puestos, la
« Introductio» resulta una «entrada en materia », un « por-
tico », « nos lleva de la mano» para orientar, inspirar, no solo
la redaccion de las C&S, sino, sobre todo, y ahora, para aguijo-
near el estudio y la adecuada aplicacion de las mismas.
5°. - La « Nota de Introductione» y su publicaci6n.
Nada establecio la AG-80 en cuanto a la publicacion de
este « Nota », ni siquiera en « Addenda» a los decretos. Los
asambleistas la ten fan ; en cambio era desconocida del resto de
los CM. Sin duda por ello, el Padre General en su carta de pre-
sentacion de la edicion de las C&S la publica (34). Asi toda
la CM puede valorizar el pensamiento de la AG sobre la « In-
troductio ».
(34) VINCENTIANA, 4-5/1980, p. 194.
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LES SECRETAIRES GENERAUX
N. B. - Durant la vie de St. Vincent les Freres Docouaxxu et ROBINEAU
ant rempli la fonction de Secretaire, mais ce n'est que sous le Generalat de
M. Almeras que I'affice de Secretaire General a ete cree.
ANNEES
,
N° NOM DUREE (ann s r]- --
6~1 FOURNIER Fran~ois 1661 - 1667
2 SHlON Rene 1667 - 1668 1
I* FOURNIER Fran~ois 1668 - 1677 93 THIEULIN Rene 1677 - 1679 2
It GOUHIER Robert 1679 - 1697 18
I5 DURAND Antoine 1697 - 1708 116 COUTY Jean 1708 - 1711 3
7 NOURGUET Claude 1711 - 1722 11
8 JOI1ARD Jean 1722 - 1724 2
9 NOIRET Gilbert 1724 - 1730 6
10 THIBAUT Edrne 1730 - 1742 12
11 BOSSU Arnou1d 1742 - 1746 4
12 GANDON Marc 1746 - 1759 13
* BOSSU Arnould. 1759 - 1762 3
13 VALLI TON Fran~o"is 1762 - 1777 15
14 BOURGEAT Fran~ois 1777 - 1786 9
15 FRANyOIS Louis-Joseph 1786 - 1788 2
16 LESUEUR Jacques 1788 - 1792 4
17 VIGUIER Pierre 1818 - 1821 3
18 ETIENNE Jean-Baptiste 1825 - 1843 18
19 SALVAIRE Medard 1843 - 1851 8
20 DOUMERQ Joseph 1851 - 1856 5
21 WARGNIER Joseph-Desi. 1856 - 1861 5
22 DEVJN Auguste 1861 - 1866 5
23 B9RE Eugene 1866 - 1874 8
24 PEMARTIN Jean-Baptis. 1874 - 1883 9
25 TERRASSON Vincent 1883 - 1892 9
26 .MILON Alfred 1892 - 1914 22
27 ROBERT Edouard 1914 - 1927 13
28 COSTE Pierre 1927 - 1935 8
29 COl-iBALUZIERFernand 1935 - 1948 13
30 DULAU Pierre 1948 - 1969 21
31 DEKKERS Jan 1969 - 1971 2
32 HENZI1ANN Paul 1971 - ....
N. B.: MM. Fournier et Bossu, Secre. Gen. deux fois. Pour MM. Couty,
Bassu (2° fois); Etienne, Wargnier et Combaluzier, I'annee au ils commen-
cent leur office, par « interim »; la nomination effective a ete faite plus tard.
- MM. Valliton, Viguier et Coste sont decedes etant en charge.
MM. Etienne et Bore ant ete elus directement Sup. Gen.
- Le tableau ci-dessus a des « vides» (1792-1818 et 1821-1825); il




v - SEMAINES, RENCO NTRES, COLLOQUES VINCENTIENS
IL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STUDI VINCEN-
ZIANI (PARIS, 25-26 SETTEMBRE 1981). PRIMI RISUL-
TAT! E PROSPETTIVE
In molte occasioni si e osservata la stasi degli studi su s.
Vincenzo, mentre la qualita delIa produzione divulgativa e in
genere ottima. Una tale divaricazione a lungo and are potrebbe
risultare pericolosa. Sono infatti gli studi scientifici che offrono
nuova linfa alIa riflessione, che fanno progredire Ie nostre cono-
scenze del santo e ci permettono di progredire alIa luce di una
duplice fedelta: la fedelta al carisma del santo e ai segni dei
tempi.
Quando pertanto alcuni anni fa, e nata l'idea di convocare
un colloquio scientifico internazionale, il gruppo ristretto inca-
ricato delIa stesura del programma (composto da due laici,
Jacques Le Brun de l'Ecole pratique des Hautes Etudes e Yves-
Marie Berce, dell'Universita di Limoges, e da un confratello,
il p. Luigi Mezzadri, delIa provincia romana) ha posto due esi-
genze essenziali:
1) ammettere solo lavori di prima mano, ricavati da uno
scavo delle fonti;
2) allargare la conoscenza al tempo di s. Vincenzo, come
condizione per inquad rare meglio il santo.
Dopo una lunga e laboriosa fase preparatoria, sono stati
raccolti 17 contributi, che hanno orienta to il colloquio in tre
direzioni:
I) la storia istituzionale e la biografia del santo;
2) la storia sociale;
3) la storia spirituale.
Tutto questa materiale abbondante e stato svolto in due soli
giorni, nonostante che molti temessero l'eccessivo affastellarsi
delle relazioni. Si e invece preferito perseverare nella linea decisa
in precedenza per diversi motivi. Innanzi tutto si e chiesto ai
relatori di dare solo una sintesi del loro intervento delIa durata
di circa 30 minuti. E questa ha permesso di smaltire il pro-
gramma nei tempi previsti, assicurando al volume degli atti il
testa completo dei vari interventi. In secondo luogo difficilmente
avremmo avuto al colloquio la presenza di tanti studiosi quali-
ficati per pili di 2 giorni.
Le sedute si sono svolte nella sala delle conferenze delIa
Casa madre delle Figlie delIa Carita, a rue du Bac, messa gentil-
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mente a disposizione dalla superiora generale. II colpo d'occhio,
per un convegno del genere, era molto interessante. A tutte Ie
sedute ha partecipato piu di un centinaio di persone. Perfetta
l'organizzazione grazie alla regia di Sf. Marie Genevieve Roux.
I lavori sono stati moderati in modo veramente molto abile e
signorile da Yves Marchasson, decano della facolta di lettere della
universita cattolica di Parigi.
Dopo un saluto amabile come di consueto del p. generale,
Richard McCullen, le relazioni si sono succedute a ritmo serrato.
La prima mattina e stata aperta da quattro relazioni. Due de-
dicate alla Congregazione delIa Missione e due alle Figlie della
Carita. Le prime due, affidate rispettivamente a Marc Venard
(dell'Universita de Haute-Normandie di Rouen) e Bernard Domp-
nier (Universita di Clermont-Ferrand) hanno trattato dei se-
minari in Francia prima del santo e di tre comunita missionarie
in rapporto a « Propaganda Fide », cioe la nostra congregazione,
i missionari di Christophe d'Authier de Sisgau e quelli di s. Jean
Eudes. La relazione di Massimo Marcocchi (Universita Catto-
lica di Milano) e di sr. Blandine Delort fdc, si sono poste su
versanti diversi. II primo ha collocato l'esperienza della fonda-
zione delle Figlie della Carita in rapporto ai tentativi pre e post-
tridentini di fondare comunita religiose presenti nel mondo,
mentre la seconda ha studiato il dinamismo creativo del santo
dalle prime regole delle « Carita» di Chatillon alle regole delle
Figlie delIa Carita. Venard, Dompnier e Marcocchi hanno aperto
veramente delle vie nuove, in quanta hanno saputo incastonare
il contributo di s. Vincenzo in una storia di fallimenti e di
tentativi sofferti. Venard ha in parte ridimensionato l'esito del
concilio di Trento, e ha fatto anche rilevare come il santo sia
giunto nel momento giusto per potenziare un mezzo che prima
di lui era solo progetto oltretutto non indispensabile. Dompnier
ha approfondito 10 studio gia iniziato anni fa dal compianto
p. Angelo Coppo. Ha spiegato il successo di queste Compagnie
di preti con I'ostilita di Propaganda per i regolari. II metodo
d'inquadrare la singola vicenda con la grande storia ha dirno-
strato tutta la sua fecondita nel contributo di Massimo Marcocchi
che ha studiato in precedenti tentativi di Angela Merici, della
Torelli, delle Orsoline francesi, della Visitazione e di Mary Ward.
Nel pomeriggio molta emozione ha suscitato la comunica-
zione di Maurice Picquard che ha mostrato un ritratto inedito
di s. Vincenzo. E un ritratto eseguito da una mana di gran
classe. Fad discutere a lungo l'attribuzione 0 meno al santo.
Comunque i due contributi piu importanti del giorno 25
pomeriggio sono stati quelli di Pierre Blet, gesuita, dell'Uni-
versita Gregoriana di Roma e Jean Jacquart (Universita di Pa-
rigi I). La novita e venuta da parecchi inediti utilizzati che
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hanno permesso ai due studiosi, specialisti in diversi settori, di
correggere l'immagine oleografica che abbiamo del santo. E
apparso un santo perfettamente integrato alle strutture mentali
e politiche del suo tempo, molto attento ai minimi problemi
amrninistrativi. Nello stesso pomeriggio M. Dodin ha presentato
un'esposizione delle 4 maggiori biografie di s. Vincenzo, mentre
Mireille Forget ha mostrato tra l'altro come le galere fossero
in fondo proprieta privata dei grandi signori, anche se formal-
mente erano al servizio del reo
La mattina di sabato 26 e stata occupata per i tre quarti
da studiosi non francesi. Il confratello Jose Maria Ibanez Burgos
ha proseguito nella linea di ricerca in cui e maestro studiando
il ruolo delIa volonta di Dio nella spiritualita vincenziana.
Due contributi che faranno sicuramente discutere sono quelli
di Manfred Tietz, uno dei migliori studiosi di s. Francesco di
Sales, e Volker Kapp, specialista anch'egli di letteratura francese
che hanno in parte ridimensionato la convinzione di un s. Vin-
cenzo «innovatore », ma nello stesso tempo hanno collegato
meglio il santo al movimento secolare di rinnovamento dell'ora-
toria e quindi 10 hanno inserito nell'alveo della riforma cattolica.
Jean Seguy, del C.N.R.S., ha offerto una comunicazione scintil-
lante su «Vincent de Paul et l'apocalyptique ». Si ha nel santo
il passaggio da una protesta antiecclesiastica tipica dei gioachi-
miti e un'inserzione di questa protesta nel vettore ecclesiale.
Molto attesa al pomeriggio la comunicazione di Colin Jones
dell'Universita di Exeter che ha studiato due secoli di storia
ospitaliera delle Figlie delIa Carita. L'autore, che ha studiato
i fondi presso gli Archivi Nazionali di Parigi (AN S, Corporations
supprimees), ha messo in luce il ruolo centrale delIa suora. Era
la suora il pivot dell'ospedale sei settecentesco, tanto che la rivo-
luzione le risparmio in gran parte. Marcel Bernos dell'Universita
di Aix ha studiato con una documentazione molto ricca l'attitu-
dine pastorale di Collet. Dominique Julia ha presentato un qua-
dro statistico interessantissimo delIa situazione delIa Congrega-
zione della Missione. Con una esposizione ricca di cifre ha
dimostrato come esse possano essere rese eloquenti. Da ultimo
un altro confratello, il p. Luigi Mezzadri, del Collegio Alberoni
di Piacenza ha presentato uno studio sulla storia delle missioni
in Umbria fra '600 e '700.
Ci auguriamo che il volume degli atti possa essere pronto
entro un anno circa. Sara un mezzo concreto per far circolare
idee e spunti nuovi nella comunita e far conoscere che al di fuori
del mondo della famiglia vincenziana s. Vincenzo e pili conosciuto
di quanta non si pensa. A nome di quanti hanno pili da vicino
partecipato all'organizzazione del convegno vorrei ringraziare il
p. Jean Francois Gaziello per essere stato un presidente discreto
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e fermo del colloquio e il p. Philippe Roche, per la mole di
lavoro silenzioso e nascosto che ha compiuto.
Non sappiamo se il colloquio potra avere un seguito. Esso
ha se non altro dimostrato da un lato che s. Vincenzo non 10
conosciamo abbastanza e che ormai non possiamo sentirci noi
soli i depositari dello spirito del santo. S. Vincenzo e un santo
che ha vissuto nella Chiesa e per la Chiesa, e quindi e un
dono ormai per tutta la Chiesa.
Luigi Mezzadri, C.M.
Piacenra, 29 settembre 1981
« SEMAINES » ... DE PAR LE MONDE
Cette annee du Quatricentenaire Vincentien connait un regain de reu-
nions ou se retrouvent membres de la CM, Filles de la Charite, Laics des
Mouvements s'inspirant de notre Fondateur ou, simplement, amis et historiens
de «M. Vincent ». Ces reunions prennent des noms divers selon les pays ou
les buts proposes par les organisateurs: «Semaines », Rencontres, j ournees
d'etudes, Sceances academiqucs, etc.
Ici, on ne peut qu'en mentionner que quelques unes tout en signal ant
les revues ou livres qui en fournissent les cornpte-rendus ou les conferences.
«Sernaine d'etudes vincentiennes », Curitiba, 21-23 juillet 1981:
organisee par la CLAPVI et pour Ie secteur Sud de I'Amerique Latine, elle
rassemble 202 delegues et travaillant en 8 nations de la region, mais de 16
nationalites differentes. Tout au long d'une bonne dizaine de jours, et a
«full time », membres de la CM, Filles de la Charite et 5 representants
(2 religieuses et 3 laics) des organisations ou des congregations d'inspiration
vincentienne ont participe a tout un ensemble coherent d'activites: liturgiques,
academiques, ateliers de reflexion ou d'enquetes et prospectives, echanges
d'experiences, etc. Principaux conferenciers: les PP. Rigazio, Valenga, Jose
Almeida, Quevedo, Gomes Pereira, Fonsatti, Sarasola et les F. dl. Ch. Thereza
Nunes, Cecilia Guimaraes, La revue «CLAPVI-32» a public le compte-
rendu de cette «Semaine» et les textes des conferences. Notre « Grafica
Vicentina - Editora» des confreres de Curitiba en a aussi publie le recit
et rapports; c'est Ie n. 5 de sa «<Colecao Vicentina» (cf. une recension,
en ce numero de VINCENTI ANA, p. 427). De I'avis de tous, ces journees
ont ete marquees par le serieux des travaux, la vitalite des actions liturgiques
et I'ambiance de joyeuse fraternite. Le Superieur General y avait envove
l'Assistant Jose P. de Almeida, comme son representant, avec un message
(cf. VINCENTI ANA, 4/1981, p. 244-245).
«X, Sernaine d'etudes vincentiennes », Salarnanque, 24-28 aout
1981: cette lOe edition des Semaines Vincentiennes de Salamanque a revetu,
cette annee, une ampleur et une densite particulieres du fait du Quatricen-
tenaire et d'une presence plus nombreuse des «habitues» aces «Semaines »;
(« habituellement» its etaient deux bonnes centaines). Ont donne les confe-
rences ou presente des communications, les PP. Dodin, Chalumeau, Mezzadri,
J.M. Roman, Corera, Huerga et Vega; les F. dl. Ch. Soeurs Pardifias et
Urrizburu, et des professeurs ou dirigeants laics tels que L.A. Ribot, F. Duque,
C. Delva, C. Ferrer. Le Rvme. P. McCullen y donna I'allocution de cloture
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(cf. VINCENTIANA, 3/1981, p. 245-247). Ce fut pour tous non seulement
un enrichissement spirituel et vincentien, mais surtout un solide renfort pour
realiser « sur Ie tas» Ie « vincentien de I'aujourd'hui». On peut lire un recit
de ces journees dans les « Anales» de Madrid (tom. 89, n. 8, p. 577-579).
Et notre « Ceme» de Salamanque editera prochainement un nouveau livre
avec les textes des conferences et des communications.
« Colloque vincentien », Dax, 12-13 septembre 1981: organise par
la « Societe de Borda» en I'honneur du « landais Ie plus celebre et Ie plus
connu de tous ». Sceances academiques et doctes conferences autour du « Saint
landais» et donnees par des personnalites « landaises», avec quelques excep-
tions ... En effet nos confreres, les PP. Dodin et Vansteenkiste, y apporterent
leur erudite contribution, I'un, comme il se doit, sur Ie « Saint landais», et
l'autre, sur des aspects « bibliques » concernant des textes vincentiens. Paralle-
lement et sous l'egide de la meme « Societe de Borda», une exposition
« Saint Vincent de Paul» illustra Ie colloque. Un tres reussi « complement»;
con<;ue essentiellement a partir de collections privees ou publiques locales,
cette exposition resta ouverte jurqu'au debut d'octobre.
« VIe Rencontre d'Animation Vincentienne», Rome, 15-20 sep-
tembre 1981: au « Leoniano » cette «rencontre» a connu un eclat parti-
culier soit par Ie nombre des participants (et parmi eux, de nombreux lares),
soint par linteret des conferences. Celles-ci furent donnees par J. Delumeau,
F. Molinari, G. Briacca, A. Balletto, et les confreres Guerra, Mezzadri, Ber-
gesio. L'Assistant General, P. Gaziello, y representait Ie Superieur General;
il dit le mot d'introduction et prononca I'homelie inaugurale (cf. ce numero
de VINCENTIANA, p. 343). Les « Annalli delia Missione» publieront pro-
chainement les textes des conferences.
« Rencontre Vincentienne», Cracovie, 8-10 octobre 1981: trois
journees denses et nombreux public. Sceances plenieres et groupes cl'etudes
se suivaient matin et soir; des espaces liturgiques completaient Ie programme.
Les conferenciers furent les confreres PP. Dodin, Zedde, Usowicz, Olszanski,
Dukala, Goclowski, Medala, Bomba, les F. dl. Ch. J6zefa Podstawka, Alina
Hryciuk, et Ie recteur du seminaire diocesain, Dr. Stanislaw Nowak. Nos
confreres eveques, Mgrs. Malysiak et Socha, ont prononce les homelies, Un
programme artistique preceda la cloture.
« Rencontre Vincentienne », Volcan (Panama), 13-22 octobre 1981:
organisee par la CLAPVI et pour le secteur Nord de l'Amerique Latine,
Les 76 delegues (CM, F. dl. Ch. et lares) de 14 nations vecurent des journees
d'intense vie spirituelle et de fraternite vincentienne; sous le signe et avec
I'experience journaliere d'une pauvrete que d'aucuns eprouverent pour la
premiere fois, car elle faisait partie du programme et de I'environnement.
Les conferences et debars avec la participation fort competence et empoignante,
par Ie « vecu » et la « doctrine» des conferenciers, les PP. Honorio Lopez,
A. Tamayo, A. Bastiaensen, Quevedo, E. Melchor, A. Gonzalez, F. Escobar
et Soeur Consuelo Bueno. La revue « CLAPVI-33» en a publie les textes
et Ie compte-rendu de ces journees, Le Superieur General y adressa un message
(cf. ce numero de VINCENTI ANA, p. 324-325) et y envoya Ie P. Jose-
Oriol Baylach comme son representant. Une phrase souvent repetee au mo-
ment de la cloture peut resumer I'impact re<;u: « <;aete mieux qu'une retraite
et plus pratique que certaines ceremonies du Quatricentenaire». Du reste,
les lieux et les moyens de bord utilises, aiderent a une decortication plus




En ces derniers mois de l'annee 1981, la vie a la Curie
Generale suit un rythme plus accentue, Les hates et les visiteurs
se succedent ; c'est un va-et-vient continuel. Et le travail ordi-
naire connait des pointes; une de celles-ci, les journees «tempo
forte» (19-23 octobre) pendant lesquelles le Conseil General
fait une recapitulation de l'etat des Provinces et programme les
activites des prochains mois.
Une de ces activites: les visites. Le Superieur General va
au Venezuela et en Colombie. C'est son premier voyage en
Amerique Latine. Pendant un mois (9 novembre au 7 decernbre),
celebration des 50 ans de presence des CM au Venezuela, inau-
guration des nouveaux batiments pour nos etudiants en theo-
logie et le seminaire interne, a Funza (Bogota), nombreux con-
tacts avec confreres et Soeurs dans les regions les plus lointaines
de ces immenses pays. A la mi-decembre, avec Ie P. Wypych,
rencontres avec les confreres de Naples et, apres la Noel, depart
pour Paris.
Le Vicaire General, en decernbre, prend part a une serie
de reunions a San Sebastian. Le P. Gaziello visite Madagascar
en novembre et voyage au Zaire au debut de decembre.
Le P. Ahneida donne des conferences au «Leoniano» et, fin
decembre, s'en va au Mozambique. Le P. J.-O. Baylach, en
octobre, va a Panama pour la rencontre de la Clapvi.
Un depart et une arrioee: le 6 octobre nous disons « au revoir»
au P. Angiuli qui retourne a sa Province de Naples apres les
trois ans de service a l'Economat General. On lui redit, en pre-
sence du Cardinal Sin et des confreres des Philippines en visite
occasionnelle, la gratitude du Conseil General et de la maison
pour son devouement et le travail accompli. Sans nul doute
c'est un travail fort cache mais tout a fait indispensable pour la
CM; que Dieu et St. Vincent accompagnent Ie P. Angiuli dans
ses nouvelles fonctions; ici, en plus, on garde de lui son esprit
de service et de joyeuse disponibilite.
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Quelques semainesauparavant etait arrive le P. Alejandro
Rigazio. Commele P. General I'a annonce (cf.VINCENTIANA,
3/1981, p. 107), le Visiteur de l'Argentine est le successeurdu
P. Balestrero au poste d'Econome General. Mais Ie P. Bales-
trero restera encore un certain temps parmi nous.
P. Alejandro Rigazio
Econome Gineral
Toute la CM connait leP. Ale-
jandro Ie Rigazio. Assistant
General pour les PP. Slattery
et Richardson, Moderateur
en diverses AssambIees Ge-
nerales (ou, en plus, il a rem-
pli un role de « puissante lo-
comotive» dans les travaux
du Secretariat), Directeur
des Soeurs et Visiteur en Ar-
gentine; c' est un «curricu-
lum» debordant de services
pour la Famille Vincentien-
ne. La Curie se r ejouit de
son «retour» parmi elle; et
tout auss.itot a appr ecie, a
nouveau, la proverbiale acti-
vrte et Ie devouement, a tou-
te epxeuve, du P. Rigazio.
«Bienvenido a casa » l,
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IN MEMORIAM
P. Alfons SCHLETZ C.M.
II P. Alfons SCHLETZ, nato nel 1911,
ordinato sacerdote nel 1928, e morto il 27
marzo 1981, svolgeva moIte attivita nella Con-
gregazione: tra Ie aItre attivita pastorali, era un
professore nel nostro Istituto a Cracovia e nei
seminari diocesani. Ma egli e conosciuto so-
prattutto come il redattore della collana NASZA
PRZESZLOSC.
Niente di strano che durante la Messa dei
funerali il predicatore mise in rilievo questa
opera.
Presentiamo qui molti brani (1) della pre-
dica perche essa e stata fatta dall'uomo molto
competente, dal vescovo Prof. Dr. Marian
RECHOWICZ, uno storico famoso in Polonia,
per moIti anni il Rettore dell'Universita Catto-
lica di Lublino ed adesso il Vescovo Ammini-
stratore dell'Arcidiocesi di Lubaczow.
«Ci siamo riuniti nella chiesa dei Padri Lazzaristi per salutare
l'uomo, l' artefice dell' opera magnifica. Egli ha creato, da solo condotto
per 35 anni, e redatto la prima, di cost grande misura, collana dedicata
alla Storia della Chiesa ed alla cultura cattolica in Polonia. Se l'opera
potesse indicare la misura dell'uomo, possiamo dire che il P. Prof Alfons
Schletz era un uomo straordinario.
Durante una riunione a Poznan nell'anno 1925 il Prof Wladyslaio
Konopczynski disse: dobbiamo vergognarciperchi in Polonia non abbiamo
nessun periodico dedicato alla storia della Chiesa cattolica. Questa lacuna
e stata riempita, a prezzo di lavoro di 35 anni, dal P.A. Schletz,
Dobbiamo ammirare non soltanto l'iniziativa di fondare una collana,
ma il fatto che lo fa l'uomo che non arriva ancora a 30 anni di vita,
appena laureato e missionario; e lo fa nelle circostanze molto sfavorevoli
dal punta di vista politico; ed ancora - lo fonda non nella citta di
Lwow, dove risiedeva, ma a Cracovia, dove era arrivato un anno pri-
ma. Il P. A. Schletz non soltanto fonda la collana ma la condusse con
instancabile forza fino all'anno 1981 senza appoggio di una istituzione,
come ad esempio una Unioersita, senza appoggio dello Stato e senza
soldi. Grazie al suo instancabile lavoro lui stesso divenne una istituzione
ed arrioo a livello europeo.
(I) In una traduzione secondo le idee, non letterale, ma fedele al pen-
siero formulato dal prof. Rechowicz.
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Ogni anno apparivano 2 volumi, circa 300 pagine. Nei 55 volumi
di NASZA PRZESZLOSC si possono contare circa 16.500 pagine
delle rieerche di circa 300 autori, tra cui anche del Papa Giovanni Paolo
II, del Primate Stefano Wyszynski, dei molti vescovi e scienziati laici e
religiosi. Il P. Sschletz era editore, redattore, correttore, amministratore
e quasi trasportatore anche. Dall' anno 1957 lo aiutava un piccolo gruppo
di persone.
Ma questa lavoro non impediva al P. Schletz di dedicarsi all' altre
aiiunta : egli predicava i ritiri nella case delle suore, organizzaua i con-
vegni scientifici, dall' anno 1969 ha cominciato a costruire una easa
speciale, proprieta della Congregazione, che serve come Istituto della
Ricerca Storica della Storia della Chiesa in Polonia. In questa easa
COliOCDl' archivio di Nasza Przeszlosc, la vasta biblioteca, una raccolta
delle immagini (meglio quadri) ed altri ricordi. Il resto della sua vita
laboriosa e stata riempita dall'insegnamento nell'Istituto Teologico dei
Padri Lazzaristi a Cracovia, nel Seminario diocesano di Kielce, nel-
l'Istituto Catechetico a Cracovia, dalle riunioni, incontri, il lavoro per-
sonale e le ricerche scientifiche.
Adesso ognuno di noi pensa : come si jormava la personalita del
giovane sacerdote? Che cosa gli ha permesso di creare - oso dire -
l' opera monumentale ed iscrivere per sempre il suo nome nella storia della
cultura di Polonia?
Non vi sono dubbi che il P. Schletz aueua le doti personali e sa-
peva approfittarne. Non vi sono dubbi che egli era un uomo ehe sapeva
concentrarsi e dedicarsi all'opera scelta. Ha lavorato spesso alle tre del
mattino. Il P. Schletz unisce due cose : l' ascesi del missionario e l' ascesi
dello scienziato, che conosce il valore del tempo, e a tutti i costi cercava
di approfittarne, rinunciando spesso al meritato riposo. Come un sacerdote
zelanie, il tempo lo riempiva con la preghiera. Senza dubbio la preghiera
lo sosteneva nei momenti di sacrificio. Ha rinunciato anche non soltanto
al tempo libero, ma anche il scrivere dei propri artieoli. Oltre il suo
lavoro di laurea e di abilitazione - in Polonia il grado pitt alto di
laurea - non ha scritto gli articoli di notevole importanza, sebbene la
bibliografia delle sue opere ne conti 160. Era un umanista che cerca
l'uomo composto di anima e di carne. Come giovane si interessava
delia filosofia orientale, ha studiato Kant, Schleiermacher, ma non tro-
viamo nei suoi scritti una predilezione per l' analisi analitico-filosofica.
Sembra che egli josse un uomo pieno di energia, guidato da un amore
grande.' questa era in Dio l' amore delia Chiesa, e nella Chiesa l' amore
delia Congregazione. Da giovane era pieno di jascino per S. Vincenzo ;
questa amore cercava di trasmettere ai giovani candidati, voleva trasmettere
l' amore delle opere di casita e delle missioni. Egli amana la Congre-
gazume come la propria madre. I grandi personaggi delia Congregazione
li vedeva come eroi. « Cosi lo vedevo, dice il Vescovo, durante i seminari
che abbiamo jatto nell' Unioersita, e durante altri, numerosi incontri ».
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Tutte le auioita svolgeva con grande fide, amore e dedizione. Co-
me un bambino egli ammirava la vita esotica e l' attivita pastorale in
Cina del P. Waclaw Szunieuncz, Ha scritto molto dei noti Padri Laz-
zaristi, molte pagine ha scritto anche delle Figlie della Carita. Ma
sarebbe ingiusto chiuderlo solo a questi campi. Sulle pagine di Nasza
Przeszlosc troviamo descrizione degli altri noti personaggi delta storia
delta Chiesa in Polonia: Fratello Albert, Edmund Bojanowski, il P.
Honorat, il Vescovo Palczar, il Cardinale Hlond, il Cardinale S. Wy-
szynski, il P. Markiewicz. Ci sono i numeri dedicati alle comunita reli-
giose ed aile diocesi. Abbiamo molte opere in Nasza Przeszlosc sulla
storia, cultura, menu sulta storia di teologia, la storia della vita spiri-
tuale e sulla storia politica.
In tutti gli articoli si vede I' amore profondo del Redattore delta
storia delta Chiesa in Polonia, degli avvenimenti noti, piuttosto buoni,
che sgradevoli. Cercando nella poloere delta storia i personaggi famosi,
lui stesso e diventato famoso.
Percio stiamo qui tutti tristi.
Lo salutiamo: i vescovi, i Superiori delta Congregazione, i Confra-
telli nella oocazione, amici, scienziati e la gente semplice, ma soprattutto
i Coltaboratori e le Figlie delta Carita. Ha vissuto la sua vita facendo
bene. La storia da lui vissuta e studiata era illuminata da Dio, altora
anche essa era una teologia. Egli illuminava l'ambiente, Iddio gli dara
la luce dicendo: «Bene Servo buono e fidele... (Mt 25,21) ».
Come un teologo sapeua che la nostra vita, qui sulla terra e nella
morte e la stessa esistenza. S. Paolo ha scritto «Perche nessuno di noi
vive soltanto per se stesso e nessuno muore soltanto per se stesso, ma se
viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore;
sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore» (Rom. 14, 7-8).
Per noi qui riuniti rimane una coscienza profonda: il P. Alfons vive in
Dio, esiste, e 10 troveremo... Amen.
I funera1i del P. Sch1etz sono stati celebrati
a Cracovia i1 31 marzo 1981, nella chiesa dei
P. Lazzaristi, Stradom 4. II celebrante prin-
cipa1e, era il Vescovo di Przemysl, Ignacy
Tokarczuk; il Vescovo M. Rechowicz ha te-
nuto il discorso - sopra tradotto - Ai fune-
ra1i hanno preso parte anche: I Vescovi: J erzy
Ab1ewicz, Wincenty Urban, Jan Gurda, Albin
Malysiak. Nel cimitero il Cardinale Franciszek
Macharski presiedeva le esequie.
II Visitatore della Provincia di Po1onia ha
ricevuto telegrammi da1 Cardinale Wyszynski
e dai 22 vescovi.




Una biografia di S. Vincenzo per gli anni ottanta (*)
Luigi MEZZADRI C.M.
Nell'eccellente collana della Biblioteca de Autores Cristianos
ha trovato la sua giusta collocazione una nuova biografia di
S. Vincenzo scritta dal p. Jose Maria Rornan. Poiche non si
tratta di una iniziativa puramente divulgativa e, dato il prestigio
delIa collana, potra avere lettori anche oltre il mondo linguistico
spagnolo, crediamo utile proporre una griglia di lettura e al-
cune riflessioni in margine all' opera stessa.
Per comprendere la novita dell' opera, il suo significato e i
suoi apporti, e necessario collegare il lavoro di Roman aIle
biografie precedenti. Non e il caso di far riferimento alla pro-
duzione divulgativa, molto effervescente e ricca di spunti spiri-
tuali, ma debole dal punto di vista delle esigenze delIa storia.
L'opera si colloca in un momento di ripresa delIa biografia
come genere degno di Clio e dei suoi sacerdoti. Dopo I'infatua-
zione delle « vite degli uomini illustri », i soli agenti nella storia,
i soli capaci di determinare le sorti del mondo, di aprire e chiu-
dere il tempio di Giano e di decidere (per quanta riguarda i
santi) il piu 0 meno abbondante accesso al banchetto celeste,
si e passati all'eccesso opposto. Invece che salire sulle piramidi,
abbiamo preferito scavare sotto di esse, magari con la pretesa
di contare gli umili steli soffocati dall'imponente mole di pietra
sovrastante. Le spese di questa « guerra fra antichi e moderni»
le ha fatte la storia. Essa e stata molte volte giudicata perdente.
Di qui e nato e si e insinuato anche nella Chiesa 10 spirito anti-
storico 0 a-storico che ha indotto molti - come scriveva Konrad
Repgen -, a rifiutare la storia nella costruzione della Citta
futura. Come se fossimo quei funghi di cui parla Saint-Simon
che nascono in una notte 0 non piuttosto « gli eredi di una col-
tivazione che non ha fine» (Lucien Febvre). E certo fuori
discussione che non si possa piu scrivere una biografia sul tipo
delIa Vita Antonii, come una proposta di un modello da imitare
(e in fondo l'intento di Louis Abelly). E parimenti escluso il
(*) Jose Maria Roman, San Vicente de Paul. 1. Biografia. Presentaci6n
por Richard McCullen (Biblioteca de Autores Cristianos 424), Madrid 1981,
XXIV-707 pp.
- 422-
modello positivistico con la sua prete sa di una raccolta di docu-
menti capaci di evocare dei fatti «COs! come accaddero » (L.
yon Ranke) e quello idealistico che poneva l'accento suI signi-
ficato dei fatti come momenta dello sviluppo dello spirito e
delIa civilta. Gli apporti di nuove discipline oggi non possono
piu essere ignorate: storia dell'economia, storia della mentalita,
sociologia, geografia storica, storia delle dottrine teologiche e
morali, storia della spiritualita dotta e popolare. Un esempio
del superamento dell'« idolo individuale della tribu degli storici »
come l'aveva definito Francois Simiand e nel Louis XIV et vingt
millions de Francais (Paris 1966) di Pierre Goubert.
* * *
Poste queste premesse, vorremmo avvertire il lettore che
l'opera si colloca nel «dopo-Coste ». Coste aveva offerto la
sintesi migliore, piu vigorosa e rigorosa del santo. Moltissime
delle sue conclusioni, precedute come si sa dall'edizione critica
delle opere di s. Vincenzo, sono un punto fermo. Tuttavia anche
se discepolo del positivismo storiografico, si era lasciato attrarre
troppo dal suo personaggio. Aveva scritto la storia del « grande
santo », dimenticando «il grande secolo ». La pianta aveva na-
scosto la foresta. Un'acquisizione recente come « il tempo lungo»
dimostra come un simile procedimento sia fragile. Se il santo
fosse riuscito, da solo 0 con Ie due sue comunita non importa,
a rinnovare il clero, a evangelizzare le campagne e a sanare
tutte Ie piaghe sociali, non si capisce poi come il bisogno di
un'azione in questi ambiti debba continuare nei decenni successivi
alla morte del santo. Non si capisce nemmeno la crisi rivolu-
zionaria a meno che non si voglia parlare del complotto di
Bourg-Fontain. Dopo Coste le acquisizioni erano state notevoli.
Ricordiamo l'appendice all'epistolario vincenziano pubblicato da
A. Dodin in « Mission et charite » nel 1970, i lavori di A. Coppo
per i rapporti con Propaganda fide, Ie «letture salesiane» di
Dodin, gli scavi nella storia delIa spiritual ita di Calvet, Cognet
e Orcibal, Le Brun, i nuovi orientamenti per la storia del gian-
senismo di Ceyssens, Orcibal, Taveneaux e altri, tutta la pro-
blematica dei poveri e del pauperismo (ricordiamo Gutton e
Ibanez), la fioritura di studi sulle missioni popolari (M. Venard,
J. de Viguerie, Ch. Berthelot du Chesnay, L. Perouas), sulle
condizioni delle campagne (citiamo solo J. Ferte e P. Goubert),
gli studi suI clima, l'interesse per le micro-istorie (E. Le Roy
Ladurie), il peso dei fattori economici (J. Jacquart), la storia
delIa mentalita (J. Delumeau, P. Chaunu), i nuovi apporti delle
fonti diplomatic he (P. Blet, B. Neveu), la storia delle rivolte
sociali (Y.-M. Berce),
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L'a. ha presenti questi nuovi filoni. Pili che nei rimandi
aIle note, sempre molto essenziali, e neIl'impostazione del discorso
che 10 specialista avverte le citazioni implicite, le risposte a
certe impostazioni, la diversa angolatura in cui si pone.
* * *
II volume e diviso in cinque parti:
1a parte: l'infanzia senza storia (1581-1600)
2a parte: gli anni del vagare e dell'imparare (1601-1617)
3a parte: 1a maturita creatrice (1618-1633)
¥ parte: vent'anni di rea1izzazioni (1634-1653)
5a parte: la 1ucida vecchiaia (1653-1660)
Epilogo.
Non abbiamo vo1utamente copiato 10 schema di Roman,
ne abbiamo vo1uto solo offrire una traduzione 1ettera1e, ma ab-
biamo cercato di capire i1 senso delle interpretazioni dell'a. (evi-
dente 1a differenza nell'intito1are 1a parte seconda). Lo schema
cronologico non e un modo per ordinare fatti e documenti.
C'e alla base un vero e nuovo progetto interpretativo, che tenta
di cog1iere 10 svi1uppo del santo, i1 suo dinamismo. La vita di
s. Vincenzo non e una tesi da dimostrare, ma un germe che
sboccia e cresce. L'a. procede per piccoli passi. Uti1izza molto
ampi estratti degli scritti 0 delle conferenze del santo. Pone gli
estremi critici di un problema, e poi propone una sua soluzione.
Corregge spesso Coste e 10 critica (cosi a p. 50, n. 25 per il
viaggio a Zaragoza, a p. 255, n. 44 per il nome del cancelliere, a
p. 413, n. 75 per il ritorno di Ozenne e per la data del frammento
di SV I, 166: cf. p. 502, n. 40). Entra nel dettaglio di questioni
di nomenclatura (cosi per il nome di White-Le Blanc: p. 400,
n. 34 e p. 403, n. 44). U tilizza articoli 0 studi recenti per preci-
sare taluni punti: cost i lavori di Coppo (passim, ma particolar-
mente da p. 233ss.) 0 le parole di Duval sulle origini delIa voca-
zione missionaria di s. Vincenzo pubblicate da Ibafiez (p. 167s.).
L'a. che e spagnolo, tiene conto della « tradizione spagnola »,
Se Abelly aveva voluto aggiungere qualche anno, alcuni storici
spagnoli avevano voluto trasportare la casa natale al di la dei
Pirenei. Roman scarta la tesi delIa nascita in Spagna a Tama-
rite (p. 34, n. 15) e quella delle origini spagnole delIa famiglia
(p. 36). Non esclude invece la possibilita che la nascita del santo
non possa collocarsi nel 1580 (p. 30s.). Le condizioni del padre,
«contadino indipendente» (p. 38) indicano la conoscenza di
una precisa categoria sociale che gli studi recenti hanno messo
in rilievo. L'a. connette la fede delIa famiglia con la «fede ele-
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mentare e robusta delle vecchie chiese europee» (p. 40). Ma su
questa punto Ie tesi di J. Delumeau dovrebbero renderci piu
prudenti (cf. Delumeau, Un chemin d'histoire. Chritiente et Chris-
tianisation, Paris 1981). Offre diversi contributi importanti sulla
cronologia degli studi (p. 44s.). E giusto quanta dice sui metodo
di Herrera (p. 51), tuttavia restano gli interrogativi di L. Ceyssens
sugli studi di s. Vincenzo. Al di la dei titoli accademici, le co-
noscenze teologiche del santo sono modeste, tanto e vero che
quando tenta di affrontare problemi discussi, come quelli ine-
renti Ie questioni gianseniste, non supera Ie mentalita correnti.
Largo spazio l'a. riserva all'esame del dossier sulla schiavitu,
II capitolo quarto (pp. 67-74) e dedicato tutto al racconto dei
fatti come sono ricavabili dalle lettere di Vincenzo stesso, mentre
nel capitolo seguente (pp. 74-88), dopo una discussione delle
tesi opposte, I'a. prende posizione decisamente per la veridicita
del race onto vincenziano. Roman, pur senza apportare argo-
menti decisivi, offre elementi nuovi. Tiene conto infatti delle
puntualizzazioni recenti di R.S. Poole e G. Turbet-Delof (ma
anche lui stesso aveva scritto sull'argomento); in particolare
spiega il silenzio successivo di Vincenzo con l'occultamento delIa
sua condizione di prete: «Con qua Ie autorita morale poteva
esortare i suoi sacerdoti ad essere testimoni di Cristo fino alla
morte, se veniva conosciuta questa storia?» (p. 86). Inoltre in
quel momento il santo stava raccogliendo fondi per il riscatto
del fratel Barreau, console di Francia, detenuto dalle autorita
turche. Sull'atteggiamento di Coste, contrario alla veridicita
delle lettere di s. Vincenzo, ma « di nascosto », come Natanaele,
si nota che «sentiva, davanti allo straordinario - sono parole
di R. Laurentin - la ripugnanza del "clericus" nel duplice senso
del termine, cioe ecclesiastico e universitario, poiche il meravi-
glioso colpisce nello stesso tempo 10 spirito scientifico e il rigore
della fede» (cit., p. 75, n. I). Al Redier viene opposto un argo-
men to a contrario: nelle lettere 10 storico accetta tutti i dati (la
vendita del cavallo, ecc.) eccetto che I'essenziale cioe il racconto
delIa schiavitu (pp. 86ss.).
La soluzione di Roman riposa sui principio del possesso.
Negare la storicita delIa schiavitu vorrebbe dire aprire un pe-
riodo di buio nella vita di s. Vincenzo, senza sapere come col-
marlo. Non crediamo tuttavia che il problema sia definitivamente
risolto, finche non si troveranno delle conferme di altra fonte.
Riconosciamo che I'onus probandi spetta ai negatori delIa schiavitu,
e non ai suoi difensori, per cui, fino a prova contraria, la rico-
struzione dell'a. resta l'unica rispettosa dei documenti in nostro
possesso.
L'a. non utilizza pero la questione della schiavitu per dise-
gnare un itinerario in crescendo di Vincenzo. Dopo aver giusta-
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mente confutato la notizia dell'incarico segreto (p. 91), ammette
una «conversione» nella vita del santo, una conversione che
non presuppone chissa quali peccati, ma un radicale e totale
orientamento verso Dio (p. 95).
Nelle pagine seguenti, la ricostruzione delle fasi della vita
del santo riposano su basi meno fragili. Man mana che passano
gli anni, aumentano le tracce del passaggio di Vincenzo. L'a.
lega sempre la micro-istoria alIa grande storia, che aiuta a capire
il respiro potente degli accadimenti: cosi l'acquisto dell'abbazia
di St. Leonard des Chaumes nello stesso momento dell'assassinio
di Enrico IV (p. 96), mentre Folleville e legata alla svolta del
colpo di stato che elimino Concini (p. 121). Molto informate Ie
pagine sui rapporti con Berulle, fino alla rottura che l'a. col-
loca nel 1618 (p. 101).
I IS anni fra il 1618 e il 1633, oggetto delIa terza parte,
sono definiti «gli anni creatori, in cui, per mezzo di tentativi,
di indicazioni provvidenziali e di decisioni personali, Vincenzo
scopre, da forma e mette in moto le istituzioni attraverso Ie
quali si realizza la sua vocazione personale. Sono anche gli
anni in cui, mediante un progressivo abbandono all'azione delIa
grazia, Vincenzo conquista una maturita umana che 10 avvicina
alla santita » (p. 137). II 25 gennaio del 1617 Vincenzo non
meditava «una fuga, ma una risposta» (p. 121). E questa ri-
sposta non venne da un procedere a piccoli passi, senza fantasia
(<<eral'esperienza, con la fantasia, quello che 10 faceva muovere»
COSt il Renaudin, cit. p. 138), ma dal suo temperamento audace,
amico del rischio e dei vasti orizzonti, nascosti dietro il velo
di una cosciente umilta (cosi il Redier, cit. p. 138). L'a. segue
il lento ma vigoroso espandersi del piccolo gruppo. Le missioni:
«ognuna di esse era come una nuova fondazione del cristiane-
simo» (p. 139) erano unite aIle « carita » come una sola opera
(p. 129). Ma mentre si allargava la cerchia delle realizzazioni,
si approfondiva 10 scavo delI'azione divina. II ritiro di Soissons
del 1621 e rivelatore del travaglio interiore. Se non fu come
il ritiro di Verdun per Berulle, ebbe un'importanza fondamentale,
perche la fondazione vincenziana non poteva nascere da uno
«spirito duro e aggressivo» (SV XI, 64).
Valorizzato quanta merita l'incontro con s. Francesco di
Sales, l'a. conclude che Vincenzo si sarebbe ispirato alla Visita-
zione nella fondazione delle Figlie della Carita (cf. pp. 156 e
250). E una tesi che francamente non condivido dal momento
che la Visitazione non doveva essere una comunita finalizzata
alla « visita » dei poveri, ma solo alla pratica della «vita de-
vota » in una cerchia monastica, senza pero tutte le macchinose
strutture tradizionali (penitenze rigorose, clausura assoluta).
Le pagine, ma soprattutto il progetto che ne e alla base,
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dedicate allo sviluppo delle due comunita, sono indubbiamente
fra le pili belle dell'opera. Non si perde nei rivoli dell'aneddotica,
ma domina magistralmente i documenti. Venuto il momento
«di bruciare le navi» (p. 183) il santo procedette con molto
coraggio (si vedano le vicende delle trattative romane) ma anche
con prudenza. Non si Iego ai Marillac, agli oppositori di Ri-
chelieu, ai « devoti ». Non saprei se si possa sostenere che l'al-
ternativa fra il «partito devoto» e Richelieu fosse fra la pace
e la guerra. E un problema dibattuto fra gli storici spagnoli,
che non perdonano I'alleanza della Francia con i protestanti, e
quelli francesi, pili sensibili alle ragioni del cardinale-ministro.
Mi sembra che anche il partito devoto avrebbe portato alla
guerra. L'alleanza spagnola voleva dire infatti guerra sul con-
tinente contro i protestanti, ma anche in Francia contro gli
ugonotti (cf. p. 208ss.).
Comunque sia, Vincenzo aveva altre preoccupazioni che
quelle della politica dei «grandi ». Anche se Ie sue comunita
erano piccole, la sua presenza, la sua costante attenzione permet-
teva «una osmosi spirituale diretta, che s. Vincenzo rendeva la
pili intensa possibile con la sua parola, le sue conferenze, le sue
ripetizioni della meditazione e le sue lettere» (p. 288).
II volume procede poi ad aff'rontare il «ventennio delle
realizzazioni» (1634-1653), che l'a. suddivide in due momenti:
una fase ascendente (fino al 1642) e un altro direi di dimora
in vetta, E il periodo della Reggenza, della Fronda, delI'organiz-
zazione degli aiuti alla Piccardia e alla Champagne, dell'asse-
dio di Parigi, della controversia giansenista, del Consiglio di
Coscienza, dell'epopea del Madagascar e della morte di Taddeo
Lee protomartire delIa congregazione della Missione.
Fra le strutture portanti di questa periodo, emergono le
missioni che Roman descrive in modo molto incisivo. In margine
alle relazioni delle missioni nota giustamente che le relazioni
non si chiedevano la causa dei vizi imperanti (per esempio se
il concubinato non derivi dal costume delle doti, 0 le vendette
da una giustizia mal amministrata); per i missionari tutto si
riduceva a peccato e ignoranza, a combattere i quali si ricorreva
al catechismo (p. 358).
Connessa con le missioni era l'opera delIa formazione del
clero, che sola poteva «rendere eff'ettivo il Vangelo» (p. 37ln.).
E una precisazione importante che corregge l'interpretazione
corrente riferita a un Vangelo da completare con iniziative per
la promozione umana.
Sviluppa poi abbastanza ampiamente la questione dei semi-
nari. E certo che su questa problema andrebbe condotta una
ricerca sui «tempi lunghi ». Vivente s. Vincenzo il seminario
fu un luogo di formazione pastorale che suppliva le carenze dei
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collegi e universita, Poi i seminari della congregazione subirono
l'influsso dei collegi gesuitici, anche se mantennero uno stile
piu pastorale dei seminari sulpiziani.
Per questa parte quarta avremmo da osservare che la prio-
rita cronologica di Vincenzo per Ie missioni (p. 346) non ere-
diamo la si possa sostenere. Le missioni si sviluppano fin dal
secolo precedente, e trovano in Acquaviva gia un attento codifi-
catore. Tuttavia e da rilevare come I'influsso della missione
vincenziana, imperniata sul catechismo, sia a lungo and are quello
piu importante. A differenza della missione «centrale» troppo
breve, di quella «penitenziale », spesso contraria alla sensibilita
della gente, il santo impose un modello che ebbe una straordi-
naria efficacia.
L'opera si conclude con il crepuscolo del santo nella sua
«lucida vecchiaia » (1653-1660). Anche questa parte e condotta
molto bene, con citazioni pertinenti, con particolari accurati e
con senso critico sempre attento. Pagine molto importanti e
attuali sono quelle relative all' ospedale generale (pp. 643ss.),
che ha indotto ad assimilare s. Vincenzo tra co1oro che parteci-
parono alla «grande reclusione ».
Non c'e, come si vede, bisogno di una parte aggiunta relativa
alle virtu. La tripartizione di Abelly, e ormai improponibile.
E dalla lettura stessa della vicenda del santo che emergono le
caratteristiche salienti del suo senso di Dio e dell'uomo, dell'am-
piezza dei suoi orizzonti. Crediamo che la biografia di Roman
diventera ormai un punto fermo di riferimento per quanti vor-
ranno scrivere di s. Vincenzo. Quanti, dopo l'apparizione del
Coste, avevano pensato che ormai tutto fosse stato detto, hanno
la prova della necessita di un continuo scavare nella nostra
«memoria» per meglio capire cia che siamo e cia che saremo.
Infatti il nostro futuro e pur sempre racchiuso come in uno
scrigno prezioso nell'esperienza spirituale di s. Vincenzo.
L'opera viene incontro quindi e risponde agli interrogativi
odierni in modo critico ma senza nessuna pesantezza. Sappiamo
che essa verra completata da un secondo volume, della stessa
collana, dovuta ai padri Antonino Orcajo e Miguel Perez Flores:
Espiritualidad y selecci6n de escritos a cui auguriamo le stesse qua-
lita dell'opera di Jose Maria Roman.
CLAPVI - «SEMANA DE ESTUDOS VICENTINOS - CURITIBA, 21-31(
07(81 - Grafica Vicentina Ltda - Editora - CURITIBA, Brasil, 1981.
Precioso documentario de 334 paginas (formato 13X 18), fruto da im-
portante promocao da CLAPVI, a qual reuniu mais de 200 participantes
da «Familia Vicentina» do Brasil e do «Cone Sui» da America Latina.
Durante a longa « seman a », os diversos conferencistas focalizaram, sob diversos
angulos, a personalidade de S. Vicente, desceram as fontes de sua espirituali-
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dade, releram-no a luz de Puebla, de modo a convencer-nos da atualidade
de sua inspiracao fundamental: Servir 0 Cristo no Pobre.
o volume contern, pois, excelenses estudos, quer de indole teol6gica e
hist6rica quer de natureza analitica e comparativa, seguidos de rapidas expo-
sicoes sobre Institutos «Vicentinos », posteriores a S. Vicense, representados
na «SEMANA ».
Livro utilissimo em todas as nossas bibliotecas, e dada a carencia de
literatura vicentina em portogues, indispensavel mesmo na maior parte.
Publicado simultaneamente em lingua espanhola, atraves da revista da
CLAPVI. J. A.
Pe. Lucas de Paula ALMEIDA, C.M. - «S. VICENTE, PAl DOS POBRES»
- Editora S. Vicente - B. Horizonte, Brasil, 1981. Opusculo de 76
paginas, formato caderno, produzido, tambem, em comernoracao do
IV Centenario de S. Vicente de Paulo.
Peca teatral bastante abrangente, apesar de suas reduzidas dimensoes,
apresenta, sem preocupacao cronol6gica, visao global da atividade caritativa
do Santo Patrono a partir da chegada a Paris (1.609). Encenacao mais exi-
gente que na pe<;a do P. Tobias, adapta-se, entretanto, aos mesmos ambientes
escolares ou paroquiais, como 0 demonstrou 0 pr6prio autor com seu grupo
de par6quia do interior.
A representacao prevista e entremeada de expressivos trechos cantados,
da autoria dio mesmo Pe.Lucas, que alem do mais, a modo de apendice,
nos legou, no final do volume, duas de suas inspiradas MISSAS em honra
de S. Vicense. J. A.
Adalberto FAVERO, C.M. - «COMPROMISSO DA IGREJA COM 0 HO-
MEM» - Edicoes Loyola - S. Paulo - Brasil, 1.981.
Sao paginas (14 X 21) de ensaio de vibrante «pastoral antropol6gica »,
em que 0 autor-poeta - quica, mais soci61ogo que teologo, busca traduzir,
em estillo direto, agradavel e, sobretudo, erudito, seu zelo em 'tornar efetivo
o Evangelho'.
Tendo como «pano de fundo », alern da S. Escritura e a realidade quoti-
diana, a imagem revolucionaria e as categorias doutrinais de seu fundador
S. Vicente, relido sob a luz de Puebla, da-nos pistas classicas, modernamente
vestidas, para a luta pela LIBERTAQAO DO HOMEM LATINO AMERI-
CANO, preferencialmente 0 POBRE, vitima de tantas injusticas, e cercado
de tantas incoerencias de uma civilizacao «crista ».
Oportuna leitura, sem duvida para todo portador de algum ministerio
na Igreja de hoje, especialmente para os que, jovens conmo 0 autor, relevarao
melhor certas den unci as ironicas e generalizadas, assim como algum cochilo
gramatical.
Todos poderao tirar muito proveito cia ampla bibliografia citada, expres-
sao cia inuejauel capacidade de leitura. J. A.
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